Marian Library Studies
Volume 2

Article 5

12-1-1970

Maternità divina e spirituale nel pensiero
Mariologico
Ernesto Piacentini

Follow this and additional works at: http://ecommons.udayton.edu/ml_studies
Recommended Citation
Piacentini, Ernesto (1970) "Maternità divina e spirituale nel pensiero Mariologico," Marian Library Studies: Vol. 2, Article 5, Pages
33-74.
Available at: http://ecommons.udayton.edu/ml_studies/vol2/iss1/5

This Article is brought to you for free and open access by the Marian Library Publications at eCommons. It has been accepted for inclusion in Marian
Library Studies by an authorized administrator of eCommons. For more information, please contact frice1@udayton.edu.

Maternita Divina e Spirituale nel
pensiero mariologico del P. Kolbe
Rapporto con l'Immacolata
Concezione e altre V erita Mariane

11 P. Kolbe,1 dedito prevalentemente all'apostolato, nel senso stretto,
va visto piu come uomo di azione anziche di scienza. Infatti i suoi scritti,
1 Il P. Massimiliano Kolbe, dei Frati Minori Conventuali, nacque a Zdunska Wola,
vicino t.6di, in Polonia, ii giorno 8 gennaio 1894. Si laureo in filosofia (22 ottobre 1915)
ed in teologia (22 luglio 1919) a Roma. Qui ii 16 ottobre 1917 fondo la Milizia di Maria
Immacolala, movimento mariano a servizio della Chiesa e della causa di Dio nel mondo
sotto la guida della Immacolata. Tomato in Polonia nel 1919 inizio ii suo apostolato
mariano fondando i primi circoli mariani ed avviando la pubblicazione (gennaio 1922)
del mensile Rycerz Niepokalanej (Il Cavaliere dell'Immacolata) che nel 1938 raggiunse
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pur densi di dottrina e di concezioni originali, non sono elaborati scientificamente, ne offrono ex professo una sintesi mariologica. Da questo punto
di vista non si potrebbe parlare del P. Kolbe quale mariologo nel senso
corrente. Egli stesso del resto sentiva il bisogno di un'opera in cui armonizzare, in forma unitaria, tutti i vari elementi del suo pensiero. 2 Nel
la tiratura di 750.000 copie. Nel 1927 fond6 il Niepokalanow (Citta dell' lmmacolata)
che costitui centro di vita religiosa consacrata a Maria ed ad ogni forma di apostolato,
particolarmente della Stampa, che trovava la sua espressione in 8 pubblicazioni periodiche, opuscoli, fogli di propaganda, volumi e pubblicazioni agiografiche e pastorali. Nel
1930, partito per l'estremo oriente fondo in Giappone, a Nagasaki, la seconda Citta
dell'Immacolata, la Mugenzai-No-Sono. Tornato in Polonia nel 1936 si diede ad incrementare il Niepokalan6w che nel 1937 contava 762 religiosi. Arrestato per la seconda
volta dalla Gestapo il 17 febbraio 1941 fu rinchiuso nel carcere di Pawiak, a Varsavia,
e poi deportato, ii 29 maggio 1941 nel campo di concentramento di Oswi~cim (in tedesco
Auschwitz), dove si offri spontaneamente a morire al posto di un padre di famiglia, a lui
sconosciuto, condannato a morte insieme al altri nove detenuti quale rappresaglia per
la fuga di un prigioniero. Rinchiuso con gli altri in un Bunker per morirvi di fame, il
14 agosto, vigilia dell' Assunta, finito da una iniezione di veleno, rendeva la sua anima
a Dio, dopo aver assistito e confortato i suoi compagni di sventura. II suo corpo, il giorno
dopo, secondo la prassi del campo di concentramento fu cremato.
II P. Kolbe fu uomo pieno di virtu sacerdotali e r eligiose, ardente di amore di Dio
e di zelo per le anime, cavaliere innamorato della Vergine Immacolata verso la quale
espresse ii suo amore e ii suo servizio in una consacrazione totale e incondizionata; fu
lavoratore instancabile; organizzatore, missionario, r edattore di varie riviste, scrittore,
animatore, capo, padre, maestro di spirito e di scienza (insegno infatti per tre anni Storia
Ecclesiastica, 1919-22, a Cracovia; per due anni filosofia e per altri quattro filosofia e
teologia, 1930-36, nel Seminario Maggiore di Nagasaki in Giappone; teneva inoltre ancora
lezioni di filosofia nel 1940 nel Seminario di Niepokalan6w). 11 P. Massimiliano Kolbe
ebbe spiccate qualita intellettuali. 11 fascino della sua poliedrica figura e vivissimo
in quanti lo hanno conosciuto e ne vengono a conoscenza.
Nel 1948 furono iniziati i processi diocesani per la sua elevazione agli onori degli altari.
11 16 marzo 1960 veniva introdotta la causa di beatificazione e canonizzazione. 11 30
gennaio 1969 fu dichiarato Venerabile dal Santo Padre Paolo VI. E' ormai imminente
la sua beatificazione.
2 Degli scritti del P. Massimiliano Kolbe, se si eccettuano gli Arlicoli che egli pubblico
in varie riviste, tutto ii resto (Appunli, Conferenze, Diadi, Lellere) e ancora materiale
per la massima parte inedito, per cui il presente studio e stato condotto su materiale
inedito. Gli originali degli scritti de! P. Kolbe sono conservati negli Archivi della Milizia di Maria Immacolata a Niepokalan6w (Polonia) ed in quello della Postulazione
Generale O.F.M.Conv., per le Cause dei Santi (Piazza SS. Apostoli 51 - Roma 00187 /Italia). L'Archivio provinciale O.F.M.Conv. (Franziskanergasse 7 - Wiirzburg /Germania)
possiede la maggior parte degli originali ma in fotocopie. La biblioteca dell"'lstituto
degli Studi Ecclesiastici" (via Mecenate 37 - Roma 00184 /ltalia) possiede una ampia
collezione degli originali degli scritti del P. Kolbe in tre grosse filmine.
Di tali scritti originali del P. Kolbe esiste una .,..
raccolta
principale medita, in tre volumi,
._
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1932 cosi esprimeva il suo proposito: Aile volte mi uiene l'idea di scriuere
un qualche cosa di piu, un libro sulla Madre di Dio e la dommatica, ma
molto profondo e semplice allo stesso tempo. 3 Questo suo progetto il P. Kolbe
lo aveva gia manifestato qualche anno prima a suo fratello, il P. Alfonso
Kolbe, che il 17 maggio 1928 cosi annotava nel suo Diario: Egli appena
aura tempo comincera a scriuere una dommalica ... non omettendo i recentissimi risullati della scienza (p. 51). Lo stesso P. Massimiliano dira altrove che bisognera studiare l'Immacolata sot lo l' aspetto slorico, dogmatico,
morale, giuridico, ascetico ecc .. ... 4 ; ad altrove ancora: Se l' lmmacolata lo
uorra faremo un'accademia mariana per studiare, insegnare e pubblicare
per tutto il mondo che cosa e l' lmmacolata. Una accademia magari con il
Dottorato in Mariologia. 5
L ' attivita apostolica, l'impegno per la diffusione della Milizia di Maria
Immacolata, il governo delle due citta dell'Immacolata, il lavoro di redattore
delle varie riviste da lui fondate, non gli permisero di darci questo suo libro . ..
profondo, come appunto si era proposto, sulla Madre di Dio e la dommatica.

curata da alcuni religiosi del Niepokalan6w e data in dotazione ad alcune delle pill grand
Sedi della Milizia di Maria Immacolata, sia in Italia sia altrove. Le traduzioni italiane,
oltre quella per la causa di beatificazione, conservata nell' Archivio della Postulazione
Generale O.F.M.Conv., sono state curate, alle volte interamente, altre volte parzialmente,
o anche come florilegi, da varie persone, a varie riprese e con vari criteri di selezione e di
raccolta, riproponendo alcune i volumi della raccolta principale polacca, altri i florilegi,
altre ancora creandone dei nuovi. Gli scritti del P. Kolbe, nella raccolta completa principale polacca e nella cui traduzione italiana riportiamo i brani di cui abbiamo fatto
uso in questo studio, vengono cosl ripartiti:
Vol. I - Scritti del P . Massimiliano M . Kolbe: Diarii, Articoli Appunli (Pisma
Ojca Maksymiliana Marii Kolbego : Pamietniki, Arlykuly, Zapiski),
raccolta a cura di Wedrowski Arnold, O.F.M.Conv. - Wojcik Innocenty, O.F .M.Conv., Niepokalan6w 1957, pp. xxx-641.
Vol. II - Scrilli del P. Massimiliano M . Kolbe: Lellere (Pisma Ojca Maksymiliana
Marii Kolbego: Listy), raccolta a cura di Wedrowski Arnold, O.F.M.
Conv. - Wojcik Innocenty, O.F.M.Conv., Niepokalan6w 1960, pp.
LXXVI-870.
Vol. III - Conferenze de/ P. Massimiliano M. Kolbe (Przemowienia Ojca Maskymiliana Marii Kolbego), raccolta a cura di Wedrowski Arnold, O.F.M.
Conv. - Wojcik lnnocenty, O.F .M.Conv., Niepokalan6w 1964, pp.
XLIV-523.
Annunciamo comunque che una nuova raccolta degli scritti del P. Kolbe, in 9 volumi,
e in avanzata lase di realizzazione.
s Letlera 7-10-1932, vol. II, p. 167.
' Lellera 28-2-1933, vol. II, p. 178.
r; Lettera 12-4-1933, vol. II, p. 201.
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Solo nel 1939 si mise all'opera iniziando a dettare alcuni Appunti ad un
fratello religioso, fra Pelagio Paplowski, che si era portato nel sanatorio di
Zakopane; ne detto altri lo stesso anno a fra Majdan; ma il grosso di essi
li detto in 15 giorni trovandosi a Lasek, nell'agosto del 1940, a fra Arnoldo
M. Wl;ldrowski. Questi ultimi sono molto piu ben strutturati e completi.
Il P. Kolbe in questi Appunti tenta di dare forma ad alcuni punti della sua
dottrina mariana ed in particolare al le verita dell' Immacolata Concezione,
della Mediazione e della Maternita divina e spirituale di Maria; verita che
erano state per lunghi anni oggetto della sua meditazione e della sua riflessione teologica. Questi Appunti, completati da elementi riscontrabili in
altri scritti, specialmente negli Articoli e nelle Conferenze, permettono di
ricostruire molto bene il suo pensiero nonostante le non poche difficolta,
sia perche non esiste ancora una edizione critica, sia perche la sua dottrina
si presenta in forma molto compatta, in cui gli elementi strettamente scientifici sono frammisti ad elementi mistici. Il pensiero mariologico del P. Kolbe
e le sue concezioni originali scaturiscono dal suo senso cattolico, dalle sue
intuizioni mistiche e dalla sua riflessione teologica allo stesso tempo. Egli
e un uomo che ha vissuto intensamente la vita cristiana, per cui un certo
lirismo mistico e facilmente riscontrabile nei suoi scritti; ma e altresi riscontrabile e rilevante la riflessione teologica. In lui in realta intuizione mistica
e riflessione teologica si armonizzano e si completano a vicenda, per cui la
sua dottrina mariologica dovra essere considerata non semplicemente come
teologia mariana speculativa (frutto di riflessione teologica), e neancbe come
pura teologia mariana mistica (frutto di intuizione mistica), ma come teologia mariana speculativo-mis tica (frutto sia di int uizione mistica sia di riflessione teologica).

Di questa dottrina mariologica del P. Kolbe, la maternita divina e spirituale costituisce uno dei grandi temi in un costante sfondo trinitario e
cristocentrico. Egli in particolare vede nella Maternita divina ii motivo
della grandezza di Maria, e di tutti i privilegi mariani, poiche tutto cio
che Maria e ed ha, tutto e in ordine alla Maternita divina. Diceva infatti:
. . . la dignita della Maternita divina costituisce la ragione principale
di tutti i Suoi privilegi .. . .a
La Maternita divina di Maria getta fasci di luce sulle altre verita mariane
che vengono appunto meglio e pienamente comprese quando sono considerate in ordine ad essa; ma allo stesso tempo anche le altre verita mariane
illuminano e fanno meglio capire la stessa Maternita divina poiche-dice
ii P. Kolbe-tra le verita della fede cattolica vi e uno strettissimo nesso
in quanto esse si postulano a vicenda e l'una e meglio compresa alla luce
dell'altra:

6

Materiale (L' Jmmacolata), p. 77.
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Omnibus nobis notus est artissimus ille nexus inter veritates doctrinae
christianae. Dogmata enim catholica altera ex alteris gignuntur atque
vicissim se perficiunt. 7
Presentando la dottrina sulla Maternita divina e spirituale di Maria
secondo il pensiero del P. Kolbe, avremo modo di coglierne il rapporto,
tutto particolare, con la Immacolata Concezione e con altre verita mariane.
Tratteremo quindi: I. P. Massimiliano Kolbe e la Malernila divina nel suo
rapporlo con la Immacolala Concezione e allre verila mariane; II. P. Massimiliano Kolbe e la Malernila spiriluale nel suo rapporto con la Immacolala Concezione e allre verila mariane; per terminare brevemente con:
III. Giudizio e riflessione leologica sulfa Malernila divina e spiriluale di
Maria nel pensiero mariologico del P. Massimiliano Kolbe.
ll metodo che seguiremo sara quello di esporre il pensiero del nostro
Autore riportando e concatenando numerosissimi suoi testi, in modo che
sia quasi il P. Kolbe a parlare continuamente; riservandoci di intervenire
solo quando sia necessaria qualche chiarificazione teologica o la piena
presentazione e comprensione esegetica del pensiero mariologico del nostro
Au tore.
I -

P. MASSIMILIANO KOLBE E

LA MATERNITA DIVINA NEL SUO RAPPORTO

CON LA IMMACOLATA CONCEZIONE E ALTRE VERITA MARIANE

Per quel che riguarda la riflessione teologica e l'approfondimento della
verita della Maternita divina, riscontriamo nel P. Kolbe un atteggiamento
metodologico basato sulla logica dei termini. Si riscontra cioe in lui una
certa tendenza ed un continuo sforzo di chiarezza analitica che lo portano
a riflettere e ad approfondire il significato delle due parole: Madre e di
Dio.
La prima conclusione che egli trae nel riflettere SU queste due parole e
che la verita da esse espressa e una verita superiore alla portata comprensiva della nostra intelligenza, e che il secondo termine, cioe di Dio, ci puo
dare un'idea della sublimita di Maria:
L'espressione :Madre di Dio costa di due parole: Madre e di Dio, per
cui, per comprendere chi e Lei bisogna cap ire Dio; ma cio non e possibile per il nostro intel!etto limitato"B; "Noi non possiamo certamente
7 De Immaculata B.M. V. Conceptione relate ad omnium gratiarum mediatione, in
Miles Immaculatae 1 (1938) 25.
8 Conferenza 25-4-1937, .vol. I, p. 132.
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comprendere chi e Dio, nemmeno comprenderemo chi e Maria, Madre di
Dio, e questa parola puo dare un'idea di quanto sia sublime la dignita
di Maria" 9 ; "Per comprendere chi e la Madre di Dio occorre comprendere chi e Dio, ma non ci riusciremo mai"10 ; "Che vuol dire madre lo
sappiamo, ma di Dio non possiamo capire con la ragione, con la testa
finita. 11
11 P. Kolbe infatti afferma che possono essere comprensibili le espressioni

creatura di Dio, serva di Dio, ancella di Diu; con piu difficolta si comprende
l'espressione figlia di Dio; ma l'espressione Madre di Dio, supera la capacita dell'umana intelligenza:
Con l'intelligenza umana non possiamo comprendere chi e Dio. Allo
stesso modo, non siamo in grado di comprendere la dignita della Madre
di Dio. Si puo ancora comprendere il titolo ' serva di Dio'; piu difficilmente si riescono a capire le parole Figlia di Dio; ma Madre di Dio:
questo supera l'intelligenza umana12-Anzi non soltanto e Ancilla, Figlia, res, proprietas, ecc. di Dio, ma anche Madre di Dio I. . . Qui la
testa gira ... quasi sopra Dio, come la madre e sopra i figli ed essi devono
riverirla . ..1s
La realta significata dall'espressione Madre di Dio, pur essendo superiore
alla capacita di comprensione dell'intelletto umano-continua il P. Kolbee tuttavia una verita di fede. E' una verita di fede infatti che Maria non
e solo creatura di Dio, figlia di Dio, ecc., come tutte le altre creature, ma
essa e anche qualche cosa di piu, essa e Madre del Figlio di Dio:
Qual'e la relazione della Madonna con Dio Padre? Possiamo dire
cio che riguarda le creature di Dio, cioe che Ella e una creatura di Dio.
Gli uomini, creati ad immagine e somiglianza di Dio, sono figli di Dio,
percio si puo affermare che Lei e Figlia di Dio.
Ma questo non e tutto. La Madonna e qualcosa di piu che semplice
figlia di Dio: Ella e Madre del Figlio di Dio, non solo dell'umanita di
Lui, ma Madre di tutto il Figlio, percio anche del Figlio di Dio. Qui
ormai l'intelletto umano si ferma . . . La ragione non riesce a comprendere che Dio e veramente figlio della Madonna. Questo e un dogma
di Fede14 - Le parole umane non sono in grado di descrivere chi e colei
che e divenuta vera Madre di Dio. Ella, da se stessa, a dire il vero, e
solamente una creatura ma e un essere elevato da Dio, che occorrerebbe

Conferenza 6-9-1933, vol. I, p. 240.
Conferenza 22-3-1938, vol. II, p. 28.
11 Leltera 12-4-1933, vol. II, p. 201.
12 Conferenza 26-7-1939, vol. II, p. 155.
13 Lettera 12-4-1933, vol. II, p. 201.
14 Conferenza (a) 9-4-1938, vol. II, pp. 51-52.
9

10
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capire chi e Dio per comprendere chi e la Madre di Dio. Ella e vera
Madre di Dio. E' un dogma di Fede.16
Ma dopo questa prima ammirata costatazione, da una parte, della grandezza incomprensibile della verita dogmatica significata dall'espressione
Madre di Dia, e dall'altra della dignita di Maria, che questa stessa espressione ci fa intravvedere, il P. Kolbe puntualizza la sua riflessione chiedendosi quale sia la modalita, come avviene cioe che Maria diviene ed e Madre
di Dio. Si chiede egli infatti: Come avviene cio16 ? La risposta che ilP. Kolbe
da a questa sua domanda, ci sembra, si muova su due direzioni. La prima
segue una traiettoria che va dall'alto in basso; la seconda invece segue il
tragitto inverso : nel primo caso l'iniziativa parte dalla Trini_ta, nel secondo
invece parte dalla creazione. Cerchiamo di chiarire queste nostre affermazioni esaminando il primo aspetto della risposta che il P. Kolbe da a
questa sua domanda.
Maria diviene Madre di Dio perche Dio cosi ha voluto. Dice infatti il
P. Kolbe che ad ogni creatura Dio ha affidato un compito particolare
nella creazione, e che l'essere di ogni creatura e modellato secondo il fine
e la missione che esso deve svolgere, per cui esso viene all'esistenza con le
capacita adatte perche possa eseguire il compito a Jui affidatogli:
L'essere di ogni cosa e modellato secondo il fine peril quale essa esiste17 ;
Ad ogni uomo Dio ha affidato una determinata missione nel mondo:
gia allora quando creava l'universo disponeva in tal modo le cause
prime affinche la catena interrotta dei loro effetti creasse le condizioni
e le circostanze piu adatte per compiere questa missione. Quindi ogni
uomo nasce gia con le capacita adatte perche possa eseguire il compito
a lui affidato e per tutta la sua vita tutto e disposto perche possa piu
facilmente giungere al suo scopo.18
Tutto cio si e verificato anche nella maternita divina. lddio infatti
- afferma il P. Kolbe-quando giunse il tempo dell'incarnazione del Verbo,
diede l'esistenza a Maria, attuandola, nel tempo, bella, grande, piena di
grazia e di privilegi; preparato poi questo Suo capolavoro, il Padre diede
a Maria per figlio il proprio Figlio, il Figlio scese nel suo seno verginale, e lo
Spirito Santo form6 miracolosamente in Lei il corpo Santissimo del DioU omo.

15

Maleriale (l' Immacolala), p. 77.

16 Conferenza (a) 9-4-1938, vol. II, p . 52.
17 Conferenza 15-11-1919, vol. I, p. 212.
l8

La grazia di Dia e i Doni de/la natura nei Santi, in Rycerz Niepokalanej 1 (1922) 114.
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AI compiersi del tempo della venuta di Cristo, Dio crea esclusivamente
per se la Vergine Immacolata, la riempie di grazia e prende dimora in
Lei: 'Dominus tecum '. Questa Vergine santissima affascina talmente
ii suo Cuore che ii Padre le da per figlio ii proprio Figlio unigenito, ii
Figlio scende nel suo seno verginale e Io Spirito Santo forma in esso ii
corpo Santissimo dell'Uomo-Dio. E il Verbo si fece carne come frutto
d£-Il'amore di Dio e dell' Immacolata19 ; e allrove: Attamen perfectissima
creaturarum Immaculata Virgo super omnem creaturam elevatur et
ineffabili modo est divina. Filius enim Dei descendit a Patre per Spiritum et inhabitavit Earn incarnatusque est in Ea et facta est Mater Dei,
Mater Dei-Hominis, Mater Jesu.2°
lddio quindi creando l'essere di Maria lo ha strutturato, lo ha modellato,
lo ha riempito di grazia, in modo che potesse assolvere degnamente la missione di Madre di Dio. Continua infatti il P. Kolbe :
Essa e senza nessuna benche minima macchia di peccato ; Essa e santa,
piena di grazia, cosi che e degna di diventare la Madre dello stesso Dio.21
E' rilevabile qui nel pensiero del P. Kolbe una relazione strettissima tra
tutto quello che Maria e ed ha con la Maternita divina. Tutto il Suo essere,
i Suoi privilegi e le Sue prerogative sono ordinate ad essa. Ma siccome l'essere di Maria per il P. Kolbe e essere Immacolata Concezion e, ecco allora
che nel suo pensiero l' Immacolata Concezione e la Maternita divina sono
in relazione l'una all'altra con un rapporto che e quello che intercorre tra
l'essere ed il fine, la funzione, la missione di questo essere.
Ma in che senso per il P. Kolbe l'essere di Maria e essere Immacolata
Concezione? Esponendo che cosa egli intende per Imm a cola ta Concezione
coglieremo anche tutto il nesso che nella sua mente intercorre tra questa
verita mariana e la Maternita divina e spirituale.
Il P. Kolbe ha cercato nella sua vita di conoscere e di approfondire sempre
meglio la verita mariana dell'Immacolata Concezione. Il suo sforzo di
riflessione teologica era orientato a dare una risposta ad una domanda che
risuonava continuamente, come un ritornello, nella sua mente: Chi e l' Immacolata ?, 22 Chi sei, o Signora, chi sei o Immacolata ?, 23 Chi sei, o Immacolata
Concezione ?. 24 Figlio di San Francesco e formatosi intellettualmente e
spiritualmente all'ombra dei grandi teologi francescani, il P. Kolbe risente
19

20
21
22

23
24

Maleriale (Capiloli Sciolti), p. 69.
lmmaculata, in Miles lmmacu/alae 1 (1938) 9.
Con(erenza 23-9-1937, vol. I, p. 183.
Con(erenza 26-7-1939, vol. II, p. 155.
Maleriale (Maria lmmacolala), p. 7.
Maleriale (lmmacolala Concezione), p. 13.
A'-
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in modo tutto particolare, nella sua vita e nella maturazione del suo pensiero, degli influssi di quell'atteggiamento di fervore dottrinale e spirituale
che, nei secoli passati, a proposito dell' Immacolata Concezione, ha caratterizzato la teologia francescana. Ma sul pensiero mariologico del P. Kolbe
sull'Immacolata Concezione, esercit6 un certo influsso e motivo di riflessione teologica anche il fatto dell'apparizione della Madonna a Lourdes.
Quando pertanto egli iniziera a dare una risposta alla domanda Chi e l' lmmacolata, sara portato naturalmente a riflettere sulle parole di risposta
della Madonna a Bernadette: lo sono l' lmmacolata Concezione; e come
primo risultato di questa sua riflessione ii P. Kolbe accosta la risposta della
Madonna a quella che Dio diede di se sul monte Horeb, affermando che
Maria rispondendo a Bernadette avrebbe manifestato il suo nome; avrebbe
detto precisamente chi Ella e, avrebbe cioe data la definizione di se stessa.
Egli infatti dice:
Iddio, manifestandosi a Mose, disse di se stesso: 'lo sono colui che e ',
vale a dire, l'esistenza stessa. La Madre Santissima, richiesta da Bernadette come si chiamasse, rispose: lo sono l' Immacolata Concezione.
Ecco la definizione dell'Immacolata. 26
Ma chiedendosi poi piu precisamente, passando alla analisi dei singoli
termini della risposta della Madonna, che cosa significhino le due parole
lmmacolata e Concezione, afferma:
La parola Concezione dice che non e eterna, poiche ha un inizio; Immacolata (dice) che dall'inizio dell'esistenza non vi e stato in Lei il minimo scostamento dalla volonta di Dio. L'Immacolata e la creatura
piu elevata fra le creature, e la creatura piu perfetta, divina. 26
P er capire bene il significato che ii P. Kolbe da a queste due parole occorre tener presente, oltre l'accostamento della risposta della Madonna a
Bernadette con quella di Dio a Mose sul monte Horeb, anche un'altra
considerazione preliminare di ordine filologico. La Parola concezione in
polacco e detta poczt:cie che deriva dal verbo poczqc che significa iniziare,
cominciare, concepire. Da questa considerazione di ordine filologico, ii
P. Kolbe ricava che la concezione o una concezione significa ed e qualche
cosa che ha un inizio, che comincia ad esistere nel tempo; e quindi una
creatura. Cio spiega perche nell'ultimo brano del P. Kolbe da noi riportato, si affermi che la parola concezione dice che essa (Maria) non e eterna,

26
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Conferenza 26-7-1939, vol. II, p. 155.
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perche ha un inizio: Maria infatti, in quanto concezione, e una creatura
poiche ha iniziato la sua esistenza nel tempo.
Partendo da queste due considerazioni (accostamento della autodenominazione della Madonna a Lourdes con la definizione che lddio da di
se sul monte Horeb; considerazione di ordine filologico), il P. Kolbe da
respiro alla sua riflessione filosofico-teologica per capire sempre meglio
quale sia il significato delle due parole concezione ed immacolata; ed in
particolare che cosa esse significhino applicate a Maria.
Dall'accostamento della risposta di Dio sul monte Horeb con quella
della Madonna a Lourdes egli ricava un parallelismo che potrebbe essere
formulato cosi: come Dio con la sua risposta a Mose afferma quale e il
Suo essere, allo stesso modo la Madonna rispondendo a Bernadette afferma
quale e il suo essere. II P. Kolbe infatti dice che la risposta con cui Dio
si autodefinisce: Ego sum qui sum, 27 solo Dio puo applicarla a Se stesso
poiche solo Egli esiste per Se, in quanto la Sua essenza e l'essere senza limiti;
mentre tutto cio che e fuori di Dio non e l'essere ma lo ha ricevuto da Dio.
Inoltre egli precisa che tutto cio che e fuori di Dio non solo non e l'essere
in quanto lo ha ricevuto da Dio, ma lo riceve continuamente da Lui. Dice
infatti:
In se stesso l'uomo e nulla, sostanzialmente nulla in quanto qualunque
cosa ha e qualunque cosa puo fare tutto ha ricevuto da Dio, o meglio in
ogni momento della vita lo riceve, poiche il perdurare nell'essere (nell'esistenza) e ricevere l'essere in ogni momento se questo essere non si ha ex
se come Dio.28

Anche Maria, avendo ricevuta la sua esistenza da Dio, e una creatura.
Continua infatti il P. Kolbe:
Anche la Madonna e creatura di Dio. Con questo titolo Ella non e qualche cosa in relazione a se stessa. Al contrario cio che Ella e lo ha(ricevuto) da Dio.20
Ma siccome per il P. Kolbe cio che non e eterno, cio che comincia ad
esistere nel tempo, e detto concezione, ecco che la Madonna, avendo ricevuta l'esistenza da Dio, e concezione, e quindi quando Ella a Lourdes dice
di essere la Concezione, dice di se stessa nient'altro se non che e una creatura.
27 Ex. 3, 14. Per l'aspetto esegetico, come pure per la interpretazione psicologica ed
ontologica di queste parole cf. The Jerusalem Bible, a cura di Alexander Jones, London
1966, p. 81, nota n. 2; I. M. DALMAU, S.J., De Deo Uno et Trino, in Sacrae Theologiae
Summa, vol. II, ed. 3, Matriti 1958, p . 69.
28 La Stessa Storia, in Rycerz Niepokalanej 4 (1925) 2.
29 Conferenza 9-4-1938, vol. II, p. 51.
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A dire il vero-egli dice-(Maria) e concezione, poiche ha iniziato la sua
esistenza nel tempo30; o come aueua detto prima: "La parola concezione
dice che (Maria) non e eterna perche ha un inizio"31 ; o come dira ancora
in un suo articolo: Immaculata tamen Virgo originem suam habet a
Deo, est creatura, est conceptio.32
Secondo questa accezione che il P. Kolbe da al termine concezione tutte
le pure creature (inclusa quindi l'umanita santissima di Cristo) possono
dire di essere una concezione in quanto esse hanno indistintamente ricevuto
la esistenza da Dio, e cio sia direttamente (come per esempio il mondo,
gli angeli, i protoparenti) sia mediante i genitori. II P. Kolbe in realta
prende il termine concezione nella accezione sia, in generale, di recezione
dell'esistenza da parte di Dio, sia, in particolare, di recezione dell'esistenza
da parte di Dio mediante la concezione dai parenti. Trasportando in terminologia corrente queste accezioni del P. Kolbe, c'e da rilevare che esse
in teologia sono conosciute con il termine di concezione passiva consumata,
anche se con leggere sfumature.
Ma se tutte le creature possono attribuirsi il termine concezione e sono
dette concezioni in quanta ricevettero e ricevono l'esistenza da Dio in ogni
istante del loro persistere nell'essere, necessariamente sorge il problema
di che cosa sia che distingue la concezione di Maria dalla concezione delle
altre creature. II P. Kolbe risponde dicendo che tale distinzione risiede
nel fatto che la concezione di Maria e una concezione lmmacolata, senza
macchia e per questo il nome di lmmacolata Concezione Le appartiene
esclusivamente. Ecco come infatti egli si esprime con un dire, che, tra
l'altro, man mano che approfondiamo l'indagine non ci lascia piu sorpresi:
... Almeno in quanto il nostro intelletto e le nostre parole sono in grado
di farlo, si puo ed e perfino necessario pensare parlare, scrivere e leggere sull'Immacolata.
Chi sei, o Immacolata Concezione?
Non Dio, perche Egli hon ha inizio; non un Angelo creato direttamente dal nulla; non Adamo formato dal fango della terra, non Eva
presa da Adamo, neppure ii Verbo Incarnato, il quale dagli evi esisteva
ed e concepito piuttosto che concezione. I figli di Eva prima della concezione non esistevano, perche possono meglio chiamarsi concezione, ma
anche da essi tu differisci, poiche sono concezioni macchiate dal peccato
originale, mentre tu sola sei l'unica concezione immacolata.33 Altroue
30

Materiale (L' lmmaco/ata), p. 77.
Conferenza 26-7-1939, vol II, p. 155.
32 Jmmaculata, in Miles lmmaculatae 1 (1938) 9.
33 Maleriale (lmmacolata Concezione), p. 23.
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ritorna sempre sugli stessi concetti dicendo: "tuttavia dal primo istante
della sua esistenza, Ella differisce dagli esseri umani, per il fatto che la

loro concezione e macchiata dal peccato originale, poiche e concezione
di progenitori i quali peccarono, mentre la sua concezione e posta fuori
di questa legge generale, e immacolata, a Lei percio spetta di diritto
tale nome e quindi e veramente ii suo nome effettivo; 34 ed altrove ancora
piu precisamente dice: "Maria non solo e stata concepita, ma e una concezione immacolata. Questo nome contiene molti altri misteri che col
tempo sarebbero stati rivelati. Esso percio dimostra che, quasi all'essere di Maria, e intrinseca la sua immacolata concezione35-L'Immacolata... dice di se stessa non solo: Jo sono la Concezione, ma contrariamente a tutti gli altri uomini, la Concezione Jmmacolata. 36

11 P. Kolbe termina questa sua riflessione sulle due parole con cui la
Madonna si e autodenominata a Lourdes dicendo che questo nome e appunto
esclusivo appannaggio di Maria e solo Lei pub attribuirselo. Termina infatti
dicendo:
Cosl ii nome Jmmacolata Concezione e suo e spetta di diritto soltanto
a Lei37-"Alla reiterata domanda di Bernadette, l'Immacolata rivelo
il suo proprio nome dicendo: Jo sono l' Jmmacolata Concezione. E veramente a nessun altro, ma soltanto a Lei spetta tale nome. 38
Ma allora si potrebbe obiettare al P. Kolbe: non sono forse i Progenitori,
nello stato di giustizia originale, e gli Angeli buoni, in ogni istante del loro
permanere nell'esistenza, concezioni immacolate? E allora in che senso il
nome Jmmacolata Concezione e esclusivo appannaggio della Madonna?
II K. Kolbe non da una risposta diretta a questa difficolta. Egli risponde
indirettamente paragonando la qualita ·espressa dall'aggettivo immacolata
nella concezione di Maria, con la qualita nella concezione degli angeli e dei
protoparenti. La prima e maggiore e cio non solo secondo una certa gradazione. Maria infatti non solo e immacolata come gli angeli e i protoparenti
all'inizio, ma e talmente immacolala che questa immacolatezza appartiene
alla sua stessa essenza. Dice infatti ii P. Kolbe che essendo queste due parole
(Immacolata Concezione) la risposta che Ella diede quando Bernadette Le
chiese chi fosse, esse costituiscono la definizione dell' Jmmacolata39 ; esse:
Devono percio esprimere con somma precisione ed autenticita chi Ella e, 40 e cioe
che l'Immacolata Concezione appartiene, per cosl dire, all' essenza dell'lmmaco·
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Materiale (II Suo Nome), p. 27.
Materiale (Alto di consacrazione all' lmmacolata), p. 52.
Materiale (L' Immacolata), p. 77-8.
Materia/e (II Nome), p. 11.
Materiale (II Suo Nome), p. 27.
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lata. 41 (Ella in(atti) non ha detto: Io sono concepila immacolatamente, ma Immacolata Concezione, per cui ne segue che Ella e la stessa Immacolatezza.42 E a/trove dira a questo proposilo, precisando bene ii suo pensiero: Che differenza passa
tra le espressioni Immacolata Concezione e immacolatamente concepita? C'e la
differenza che passa ad esempio tra i termini bianco e bianchezza. Se una cosa e
bianca puo insudiciarsi; ma quando una cosa e la bianchezza stessa, allora non
subisce alcun mutamento. Questo titolo, Immacolata Concezione, ha un grande
valore . . . L'Immacolata non fu mai sotto il potere di Satana43 •

Ecco quindi perche ii nome lmmacolata Concezione spetta solo a Maria:
la differenza di perfezione indicata dalla espressione immacolala concezione nei riguardi di Maria, in paragone a quella che la stessa espressione
indica nei riguardi degli angeli e <lei protoparenti e la stessa che passa tra
bianco e bianchezza. Maria e talmente immacolata che non puo macchiarsi;
Maria e talmente immacolata che la perfezione espressa dalle due parole
immacolata concezione, apparliene-come ha detto ii P. Kolbe-per cost
dire, all'essenza dell'lmmacolata, cioe che Ella e la slessa immacolatezza.
Giova qui una chiarificazione che illustri bene il pensiero del P. Kolbe
in una cornice di sana teologia. Altri teologi, ed in particolare J. Calvet, 44
A. Combes,46 V. Caporale, 46 G. Crosignani, 47 si sono interessati della autodenominazione della Madonna a Lourdes, ponendo il problema della ortodossia o meno, a livello teologico, delle parole: Jo sono l' Immacolata Concezione. Questa autodenominazione della Madonna e espressa in termini astratti. Ora un termine astratto indica una perfezione infinita, predicabile solo
di Dio quando designi una perfezione trascendentale, la quale cioe nel suo
concetto non includa alcun limite. Questi teologi quindi si sono domandati
come sia possibile che la perfezione espressa da un termine astratto (concezione) possa convenire ad un soggetto finito (Jo sono, cioe Maria)? Questi
teologi hanno spiegato in modo ortodosso la autodenominazione della Madonna, ma le loro spiegazioni non hanno tutte lo stesso valore.
Evidentemente occorre stare molto attenti e sottolineare bene che cosa
si intende quando si predica di Maria una perfezione in termini astratti.
La noncuranza o l'uso indiscriminato di quello che il P. Buffon chiama sottigliezze metafisiche48 potrebbe essere molto pericoloso in teologia. Occorre
quindi distinguere bene: predicare di Maria una perfezione in termini astratti
Materiale (Alto di Consacrazione all' Immacolata), p . 52.
Materiale (Immacolala), p. 77.
43 Con(erenza 10-8-1937, vol. I, pp. 166-67.
44 Le Norn de la Vierge Marie, in Revue des Cercles d'Etudes d'Angers 18 (1958) 83-4.
45 A. COMBES e J. L. LEFEVRE, Pelerinage spirituel a Lourdes, Parigi 1959, pp. 110;
le pp. 1-66 sono del Combes.
46 Io sono l' Immacolala Concezione, in La Civilta Cattolica 109/4 (1958) 457-68.
4 7 Io sono I' Immacolata Concezione, in Divus Thomas (Pl)57 (1954) 409-21.
'8 Lourdes nel Cenlenario, in Marianum 22 (1960) 123-24.
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non significa attribuirLe una perfezione infinita, ma significa solo che questa
perfezione si trova in Maria nel Massimo grado possibile ed attuabile in una
pura creatura: si tratta di predicare di Maria una perfezione creata, finita,
ma nel massimo grado attuata ed attuabile in una pura creatura. E' cio
che piu o meno hanno affermato i teologi appena menzionati. Per il P. Kolbe
come per questi teologi, la autodenominazione della Madonna a Lourdes
significa che viene ad essere identificato con la Vergine la pienez.za di una
perfezione relativa: la concezione immacolata 49 ; significa che in Maria la perfezione del concepimento immacolato si trova in grado eminente in tutta la
sua interezza, nel massimo grado possibile nell'attuale economia della salvezza50; significa che la Madonna ha voluto mettere in evidenza il carattere
essenziale del privilegio a Lei solo concesso quasi in Lei sia non una semplice
qualita, ma la stessa sua essenza 61 ; significa-come disse Pio XIl-che l' lmmacolata e privilegio unico, a tal punto che esso sembra identificarsi con la sua
stessa persona62 ; significa-per dirlo con parole del P. Kolbe-che l' lmmacolata Concezione appartiene, per cosl dire, all'essenza dell' lmmacolata, 53 e
che quasi all'essere di Maria e intrinseca la sua immacolata concezione, 51 ecc.
Per il P. Kolbe l'essere di Maria e essere lmmacolata Concezione. Queste
due parole so no la definizione dell' essere di Maria, cioe queste due parole
rappresentano i due elementi di ogni definizione: il genus proximum e la
differentia specifica. Il termine concezione e il genus proximum dicendo
dell'essere di Maria che Essa appartiene al genere esistenziale creaturale,
ne afferma il suo stato di contingenza, lo stato di un essere che non sussiste
in se, che non ha l'esistenza in se, ma che la ha ricevuto da Dio. In quanta
concezione Maria si distingue da Dio, ed e simile a tutte le altre creature,
poiche anche Essa come tutte le altre creature ha iniziato la sua esistenza
nel tempo, cioe e una creatura. Nel dire lo sono la concezione . .. , Maria
afferma e riconosce di essere una creatura.
11 termine immacolata invece dice la differentia specifica dell'essere di
Maria. Predicato della concezione, cioe dell'essere di Maria, il termine
immacolata dice che fin dall'inizio della sua esistenza non vi e stato il minima allontanamento dalla volonta di Dio; esso dice che Maria e la creatura
piu elevata e piu perfetta tra tutte le pure creature, la piena di grazia;
dice che tra tutti gli esseri esistenti rappresentanti le perfezioni divine,

v.

CAPORALE, a.c., p. 462.
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61 G. CROSIGNANI, a.c., p. 419.
62 Disc. Recentemente Uniti, in Discorsi e Radiomessaggi di Sua Santita Pio XII,
Roma 1955, vol. I, p. 143.
63 Materiale (Atto di consacrazione all' Immacolata), p. 52.
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Maternita Divina
Maria e quella che le riflette nel modo piu perfetto possibile ad una pura
creatura.
Per il P. Kolbe l'Immacolata Concezione quindi e stata attuata da Dio
nel tempo (concezione) come un essere che, tra tutte le pure creature, che
sono una somiglianza, una eco piu o meno lontana della essenza di Dio,
sia la piu perfetta somiglianza della stessa essenza di Dio, possibile ad una
pura creatura (immacolata). Tra tutte le concezioni, cioe tra tutte le pure
creature, solo Maria e concezione immacolata, per cui solo Lei puo autodenominarsi Immacolata Concezione. II P. Kolbe in una cornice di ortodossia, e stato il primo ad averci data una interpretazione teologica dell'autodenominazione della Madonna a Lourdes cosi originale, profonda e pienamente soddisfacente allo stesso tempo. Cosa che non si puo dire, sempre ed in tutto, delle interpretazioni degli altri teologi che venti o trenta
anni dopo, si sono interessati alla medesima autodenominazione lourdiana.
Ma il P. Kolbe-continuando la sua riflessione teologica-ci dice che lddio
ha attuato l'essere di Maria nel tempo come Immacolata Concezione, cioe
come una creatura (concezione) che sia la piu perfetta rassomiglianza delle
perfezioni divine attuabile in una pura creatura (immacolata) a motivo ed
in vista della sua missione di Madre di Dio. Infatti la perfezione, la grandezza di questo essere, che tocca quasi l'infinito in quanto e la grandezza
e la perfezione piu elevata nell'ordine puramente creato, cioe il fatto che
Maria sia Immacolata Concezione, e esigito dalla seconda parte dell'espressione Madre di Dio, cioe dal termine di Dio. Daile parole del P. Kolbe e
rilevabile infatti il legame tra la verita dell'Immacolata Concezione, intesa
come essere di Maria, e la Maternita divina in vista della quale Maria e
stata attuata da Dio nel tempo come Immacolata Concezione:
Questa idea e chiara, poiche Madre di Dio si compone di due termini :
Madre e di Dio; poiche di Dio, dunque infinita (sic!), mentre la nostra
mente e limitata. Da cio scaturisce l' Immacolata Concezione. L'Immacolata non disse: lo sono concepita immacolatamente, ma: Jo sono l' Immacolata concezione. Bianco e bianchezza; questa e la differenza. L'immacolata e dunque qualche cosa di puro, di immacolato, di non incrinato.66
Questo brano, che nella prima parte riecheggia quelli gia citati all'inizio
di questo articolo, e peculiare perche contiene, subito dopo, il riallaccio
alla verita dell'Immacolata Concezione e quindi scopre e mette bene in
luce quale sia nella mente del P. Kolbe la relazione tra le verita dell' Imma66
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colata Concezione e quella della maternita divina. Conosciamo, quale sia
il pensiero del P. Kolbe sull' Immacolata Concezione intesa come quasi
essenza di Maria, come essere di Maria. Ora da questo brano si rileva
appunto come il P. Kolbe riallacci precisamente il fatto dell'esistenza di

questo essere che e l' Immacolata Concezione con la finalita o funzione che
essa deve svolgere: divenire cioe Madre di Dio. Quello che il P. Kolbe vuol
mettere in risalto e proprio il fatto che, poiche Maria doveva divenire
Madre di Dio, dal momento che il secondo termine di Dio, in quanto termine di relazione della maternita di Maria, dice qualche cosa d'infinito,
lddio anche nel primo termine di relazione, Madre, ha realizzato qualche
cosa di grande, che dicesse una perfezione quasi infinita: ha cioe realizzato
in Maria il massimo di perfezione creata attuata ed attuabile in una pura
creatura nella presente economia. Ecco perche a Lourdes quando Maria
dara l'autodenominazione del suo essere, dice: Jo sono l' lmmacolata Concezione (bianchezza: il massimo di perfezione creata attuata ed attuabile in
una pura creatura) e non Io sono l'immacolatamenle concepita (bianco).
E' quindi (da quel di Dio, cioe) dalla Maternita divina ed in vista di essa
-ha detto il P. Kolbe nell'ultimo brano- che scaturisce l' lmmacolata
Concezione: Dio infatti ha dato alla Madonna una tale perfezione di esistenza
attuandola nel tempo (concezione) come la piu perfetta rassomiglianza delle
perfezioni divine attuata ed attuabile da Dio nell'ordine creato nella presente economia (Jmmacolata), affinche potesse divenire degna Madre di
Dio. Cio che il P. Kolbe aveva detto di tutte le creature, e cioe che ogni
essere e modellato secondo il fine per il quale esso esiste, e vero anche per
Maria; e quindi Dio nel creare l'essere della Madonna lo ha modellato in
modo che vi fosse una convenienza, come un'ordinazione intrinseca verso
la Maternita divina. E ' come se la Maternita divina esiga e presupponga
l'Immacolata Concezione ma allo stesso tempo sia esigita e presupposta da
essa. 11 P. Kolbe ritorna ad esprimere questo aspetto del suo pensiero
sulla relazione tra l'Immacolata Concezione e la Maternita divina quando,
con un gioco di parole, dice che Maria e Immacolata perche doveva essere
Madre di Dio, ma e Madre di Dio perche era Immacolata:
Era Immacolata perche doveva essere Madre di Dio: ed e Madre di Dio
perche era Immacolata. 56
Quindi il legame tra l'essere di Maria attuato da Dio nel tempo come la
piu perfetta rassomiglianza creata dell'essenza divina in una pura creatura
58

Chi

e l' Immaco/ata,
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in Echo Niepokalanowa 13/8 (1939) 1.

Maternita Divina

(Immacolala Concezione) e la Maternita divina e strettissima. L'essere di
Maria (Immacolala ConcezionP) e tutto relativato e strutturato perche possa
svolgere degnamente la sua missione (Maternita divina).
L'Immacolata Concezione e tutta in ordine alla Maternita divina. In
questo senso il P. Kolbe in cio potrebbe essere riallacciato e annoverato
tra coloro che ritengono essere la Maternita divina il principio primario di
tutta la Mariologia. Dice infatti che tutte le grazie e privilegi che Maria ha,
scaturiscono e dipendono dalla Maternita divina:
(quella della Maternita divina) E ' una dignita infinita (sic/) che supera tutte le
creature. In relazione a questa maternita, Maria possiede la pienezza della grazia,
e ricolmata di tutti i privilegi. 57

Ma- come abbiamo visto-e in particolare la relazione tra l'Immacolata
Concezione e la Maternita divina che sta a cu ore al P. Kolbe, e che e molto
plastica nel suo pensiero: ii richiamarsi cioe vicendevole di queste due verita
mariane. Riassumendo quindi quanto esposto finora diciamo che il P. Kolbe rispondendo alla domanda che si era posta di come avvenga che Maria e
Madre di Dio, afferma che cio avviene perche cosl Dio ha voluto. L'iniziativa infatti e stata presa dalla Trinita. Iddio ha creato infatti l'essere di
Maria, lo ha riempito di grazia, di privilegi e quando giunse il momento
dell'incarnazione ecco che il Padre dona a Maria il proprio Figlio, il Figlio
scende in Lei e lo Spirito Santo forma miracolosamente in Lei il corpo santissimo del Dio-Uomo. E nel far cio Dio ha modellato l' essere di Maria perche
possa divenire una degna Madre di Dio, cioe l'ha attuata nel tempo come
Immacolata Concezione; si ha quindi nel pensiero del P. Massimiliano Kolbe
una relazione strettissima tra l'Immacolata Concezione e la Maternita divina: tutto quello che Maria ha ed e, tutto e in vista della Maternita Divina.
Ma abbiamo detto che il P. Kolbe rispondendo alla domanda come avvenga
che Maria e Madre di Dio da anche un'altra risposta ; una risposta che si
muove su una direzione la cui traiettoria e quella dal basso verso l' alto.
lllustriamo questo aspetto del suo pensiero riportando in piu tempi un lungo
brano del P. Kolbe, trovato nei suoi Appunti preparati per scrivere il suo
trattato sull' Immacolata.
II P. Kolbe inizia questo Appunlo dicendo che Maria da se stessa non
come tutte le creature, tutto cio che ha ed e lo ha ricevuto
da Dio, ma tuttavia, per volere di D io Lei e la piu perfetta rassomiglianza
dell'essenza di Dio in una pura creatura:

e nulla perche,

Ella da se stessa e niente, come le altre creature, ma per volonta di
Dio e la piu perfetta tra le creature. La piu perfetta somiglianza dell'essenza di Dio in una creatura puramente umana.
Proviene percio dal Padre attraverso il Figlio e lo Spirito Santo, come
da Creatore, il Quale dal nulla ha creato a somiglianza di Se, della San67
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tissima Trinita stessa, esseri finiti per amore verso le sue somiglianze
finite, che essi rappresentano. 68
Tutte le creature quindi vengono da Dio. Anche Maria viene da Dio
poiche anch'Essa e una creatura. Ma Lei e l'Immacolata Concezione, cioe
la creatura piu perfetta in quanto e la pii.J perfetta somiglianza dell'essenza
di Dio. Ora tutte le creature-continua a dire il P. Kolbe-in quanto
esseri intelligenti, avendo coscienza della propria provenienza cercano di
ricambiare con l'amore la bonta di Dio nei loro riguardi. E pur sapendo
che Dio e degno di un amore infinito che non riusciranno mai a raggiungere,
tuttavia si sforzano cercando di raggiungere limiti piu alti, di raggiungere
gradi piu eccelsi nell'accostamento a questo amore infinito:
Gli esseri dotati di libera volonta e d'intelligenza conoscono e riconoscono
la loro provenienza, e che tutto hanno da Dio: quanto sono, possono ed
hanno in ogni istante. In cambio, lo ricambiano con amore sia di quanto
hanno ricevuto, sia perche Egli, quale perfezione infinita, e degno di
amore infinito. Dato che, come esseri finiti, le creature non possono
renderGli un amore infinito, cercano almeno di raggiungere i confini
di questo amore e per questo lottano.59
Ora qual'e il posto di Maria in questa gara, in questo sforzo di ridare
a Dio la gloria, l'amore piu grande possibile ad una pura creatura? Maria
gode di una posizione singolarissima. Ella e I' Immacolata Concezione. Dal
primo istante amo Dio con tutto il suo essere e cosi per tutta la sua vita
l'amore la uni talmente a Dio che non poteva neanche macchiarsi, neanche
allontanarsi da Dio. Per cui l'angelo pote chiamarLa piena di grazia e
riconoscere che il Signore era con Lei:
L'Immacolata non ebbe mai nessuna macchia, cioe il Suo amore fu
sempre totale senza alcun detrimento. Amo Dio con tutto il Suo essere
e l'amore La unl fin dal primo istante di vita cosl perfettamente con
Dio, che l' Angelo, nel giorno deH'annunciazione, pote dirLe: Gratia
plena, Dominus tecum. E' dunque creatura divina, proprieta di Dio,
somiglianza di Dio, immagine di Dio, figlia di Dio ed e la piu perfetta
tra gli esseri umani.
E' strumento divino. Con piena consapevolezza si lascia spontaneamente condurre da Dio, acconsente alla Sua volonta, desidera solo cio
che Egli vuole, agisce secondo ia Sua volonta e cio nel modo piu perfetto possibile, senza alcun difetto, senza alcuna deviazione della propria volonta dalla volonta di Lui.
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E' strumento divino nel perfetto uso dei poteri e dei privilegi a Lei
concessi, per adempiere sempre ed in tutto, unicamente ed esclusivamente la volonta di Dio, con amore verso Dio, nell'unica Trinita. 60
Maria quindi in quanto Immacolata Concezione e un perfetto strumento
nelle mani di Dio, si lascia condurre da Lui nel perfetto uso dei doni affidati
a Lei da Dio. Questa risposta d'amore di Maria verso Dio,-aggiunge il
P. Kolbe- e talmente grande ed elevata che fa si che Maria divenga Madre
di Dio; come se questo amore fosse talmente grande e potente da attirare
Dio ad incarnarsi in Lei. Ecco le sue parole:
L'unione (di Maria) con Dio mediante l'amore giunge a punto tale che
diviene Madre di Dio. 11 Padre Le affida Suo Figlio, il Figlio discende
nel Suo seno e lo Spirito Santo forma con il corpo di Lei il corpo Santissimo di Gesu. 61
La pienezza d'amore di Maria, la Sua risposta d'amore, la piu grande
che una pura creatura possa dare al Creatore, e tale che questo amore rende
Maria Madre di Dio. Tutto l'essere di Maria, dell'Immacolata Concezione,
e ordinato a dare una risposta d'amore perfetto a Dio e a divenire percio
stesso Madre di Dio.
In fondo anche qui e sempre la relazione strettissima tra l'Immacolata
Concezione e la Maternita divina che fa da sottofondo a queste considerazioni del P. Kolbe: Maria e la piena di grazia e di perfezione. Essa e al vertice dell'amore della creatura che torna a Dio, 62 Essa sta al vertice dell'amore
della creazione,63 Essa e stato il piu sublime amore del creato,64 Essa e il vertice non teorico, ma pratico dell'amore di Dio,65 per cui questo amore verso
Dio e talmente grande che giunge al punto tale che diviene Madre di Dio, 66
cioe in Lei avviene il miracolo dell'unione di Dio con la creatura67 ; infatti
il frutto dell'amore di Dio e dell' Immacolata e Gesu, Figlio di Dto e dell'uomo,
Uomo-Dio, Mediatore tra Dio e l'uomo. 68
Alla domanda quindi che il P. Kolbe si era posta del come avvenga che
Maria e Madre di Dio, egli risponde dicendo che cio avviene in quanto vi e
una libera elezione di Maria da parte di Dio, il quale percio L'ha preparata
con tutto quel cumulo di grazia e di privilegi, attuandola nel tempo come la
60
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piu perfetta rassomiglianza delle perfezioni divine in una pura creatura, in
modo che potesse assolvere questo suo compito bene e in modo degno. E dopo
aver creato questo capolavoro, Dio lo ama realizzando in Lei la Maternita
divina, in quanto il Padre L e da in dono il Figlio, il Figlio scende in Lei e lo
Spirito Santo forma miracolosamente con il suo corpo la Santissima umanita del Figlio del Padre. Ma Maria diviene Madre di Dio anche perche vi e
un apporto, vi e l'amore, e per dirla con una terminologia corrente, vi e anche
la vita teologale da parte di Maria; in questo senso il Verbo-dice il P. Kolbe
nell'ultimo brano riportato-si e fatto came come frutto dell'amore di Dio e
dell'Immacolata. Questo pensiero il P. Kolbe lo esprime anche altrove quando
dice:
Iddio crea, vale a dire chiama dal nulla all'esistenza. Poi questo essere ritorna a
Dio, ossia l'anima si avvicina e si rende sempre piu simile al Creatore. Iddio scende
nel piu perfetto degli esseri creati, l'Immacolata, e il frutto di tale amore e Gesu
Cristo, Mediatore tra il Creatore e la creazione. 69

Con una certa insistenza inoltre il P. Kolbe ripete che si tratta di una
maternita reale, vera. Egli infatti dice spesso che Maria e vera Madre di
Dio.10
Questa Maternita reale, questa relazione personale di Maria con Cristo ha
come fondamento la generazione naturale del Cristo, del Dio-Uomo. Ecco
infatti che cosa dice in un brano in cui egli ricalca i diversi aspetti della
relazione di Maria con la Santissima Trinita:
L'Immacolata mediante la concezione e ii parto de/ Figlio e entrata in una specie
di parentela spirituale con Le persone della Santissima Trinita . . . In relazione
al Padre Ella e Figlia . La primogenita e l'unigenita Figlia di Dio . . . In relazione
al Figlio di Dio Ella e vera Madre. 11 dogma dell'unione ipostatica dice che la
natura umana di Gesu, dal primo istante della sua concezione fu unita alla Persona
divina e non puo esistere senza di Essa. Maria quindi ha generato il Dio-Uomo ...
In relazione allo Spirito Santo Ella e Sua Sposa, poiche ha concepito per opera
sua-(Lc 1.'35). Cosl la chiamano i teologi medioevali.71

Questa relazione inoltre e perenne, perche la relazione posta dalla generazione tra Madre e Figlio non si cancellera mai, ma rimarra tale per sempre
e con tutte le sue conseguenze. Alla domanda infatti che il P. Kolbe si era
posta chiedendosi: Per quanta tempo Ella fu Madre di Lui? Forse soltanto
durante l'infanzia ?72 egli risponde:
11 legame della madre con il proprio figlio non si trasforma ma rimane sempre:
la stessa cosa e per Gesu e l'Immacolata. Questi sono misteri, ma in Paradiso
Conferenza 26-7-1939, vol. II, p. 155.
Materiale (/' Immacolata), p. 77. Altrove dice: "In relazione al Figlio di Dio e vera
Madre" (Conferenza 1941, vol. II, 231); "Dio fu veramente suo figlio" (Conferenza (a) 9-41938, vol. II, p. 52); "Gesu Uomo-Dio, vero Dio, seconda Persona della SS.ma Trinita, e
suo vero Figlio. Ed Ella sua vera Madre" (Materiale (L' Immacolata), p. 49); ecc.
71 Conferenza 1941, vol. II, p. 231.
72 Conferenza (a) 9-4-1938, vol. II, p. 52 .
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comprenderemo meglio.73_Questo legame non si trasforma e per sempre in Paradiso
la Madonna sara Madre di Dio e Gesu suo Figlio. Tale Iegame rimane con tutte le
conseguenze. In Paradiso Io comprenderemo perfettamente ed onoreremo sempre
di piu Dio per aver creato una creatura cosl perfetta. 74-11 figlio non cessa mai di
essere figlio della propria Madre, cosl Gesu in eterno sara Suo Figlio ed Ella in
eterno sara sua Madre.75

Per quel che riguarda le conseguenze di questa relazione materna e della
sua perennita rispetto a Cristo, ne riscontriamo negli scritti del P. Kolbe
due tipi: alcune di queste conseguenze infatti pongono semplicemente
l'accento sulla dignita di Maria; le altre invece sono di piu specifica pertinenza teologica. A proposito della prim a serie ii P. Kolbe, con una terminologia insolita riallacciandosi al quarto comandamento dice che Dio onora e
non nega nulla a Maria perche Ella e sua Madre e perche Lui stesso ha
ordinato di onorare ii Padre e la Madre:
Dio stesso ci ha dato i dieci comandamenti, percio-per essere conseguente-anch'Egli venera, in base al quarto comandamento, Ia propria
Madre, Maria . . . Cosl Dio stesso venera I' Immacolata e percio non
pub rifiutare nulla !76-Gesu ha praticato il quarto comandamento: Onora
il padre e la madre 77-Gesu Uomo-Dio, vero Dio, seconda persona
della SS.ma Trinita, e suo vero Figlio. Ed Ella e sua vera Madre. Egli,
osservando il quarto comandamento, onora e venera Ia propria Madre. 78
Quello che il P. Kolbe vuol mettere in risalto con questo linguaggio e
l'altissima dignita della Maternita divina, e la particolare relazione che
Lei ha con la SS.ma Trinita. In forza della Maternita divina viene infatti
ad avere una relazione straordinaria ed unica con la SS.ma Trinita:
La relazione con la Santissima Trinita e una relazione straordinaria
nell'ordine soprannaturale, la quale deriva dal fatto che Ella e Madre
di Dio. Papa Pio X affermo che la Madonna e il complemento della SS.ma
Trinita . .. in questo (in quanto Madre di Dio) la Madonna si differenzia da tutte le creature: Elle e totalmente di Dio. 79
E sempre in relazione a questa altissima dignita della Maternita divina,
altrove egli dice che Maria in quanto creatura e vicina agli uomini, cioe
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dalla parte degli uom1m, ma in quanto Madre di Dio Ella e in contatto
con Dio, cioe dalla parte di Dio :
Come creatura Ella e vicina a noi; ma come Madre di Dio e a contatto
con la divinita.80
Ma oltre questa conseguenza di relazione straordinaria con la Trinita,
di parentela con le Persone Divine-come ha detto in uno dei brani precedentemente riportati- e quindi della Sua altissima dignita, riscontriamo
negli scritti del P. Kolbe altre conseguenze, che derivano dal fatto che
Maria e Madre di Dio; conseguenze che, come abbiamo detto, sono di piiI
specifica pertinenza teologica, cioe la corredenzione e la distribuzione delle
grazie, come pure un accenno alla regalita di Maria. A proposito della
corredenzione e della distribuzione delle grazie, rimandiamo ad alcuni
testi che riporteremo nell'articolo seguente sulla Maternita Spirituale di
Maria, anche perche essi Ii appaiono come titoli che fondano questa maternita di Maria. A proposito della Regalita di Maria invece riportiamo qui
dei brani del P. Kolbe dai quali e rilevabile che per lui Maria e Regina
perche e Madre di Dio, facendo anche intendere che si tratta di una regalita analogica:
E' ancbe Regina della terra, quale Madre di Dio, ma desidera ed ha il
diritto di essere spontaneamente riconosciuta da ogni cuore, affinche,
attraverso Lei, questo cuore sia purificato sempre piiI, divenga immacolato, simile al Cuore e sempre pill degno dell'unione con Dio, con
l'amore di Dio, con il Sacratissimo Cuore. 81-L'Immacolata e Madre,
ma questa parola e imperfetta come le altre, riguardo a Lei, Regina,
Signora, ecc., e riguardo a Dio. C'e analogia. 82-Noi vogliamo cbe
Ella sia Regina non solo di nome, ma che sia vera Regina, Regina degna
della Madre di Dio. Sia Regina non costituzionalmente, e neppure nel
modo in cui i re governano durante il periodo di assolutismo, ma governi sulle anime ... ; addirittura queste anime siano consacrate a Lei.
Tutti devono essere di Lei ed Ella deve essere la Regina di tutti. 83
Altre volte invece riallaccia e fa scaturire la Regalita di Maria dalla
specialissima unione che Lei ha con lo Spirito Santo:
Unio inter Spiritum Sanctum et Immaculatam Virginem tam arcta
est, ut Spiritus Sanctus animam Immaculatae penetrando non influat
animas nisi Ea mediante. Unde Mediatrix omnium gratiarum, unde

80 Con(erenza 9-7-1938, vol. II, p. 91.
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et vera Mater omnis gratiae Divinae facta est. Unde Regina Angelorum
Sanctorumque, Auxilium Christianorum et Refugium peccatorum. 84
Brano questo che ci fa intravedere quale sia, nella mente del P. Kolbe,
l'importanza della unione tra Maria e lo Spirito Santo; unione tra Maria
e lo Spirito Santo che riappare sempre come sottofondo del suo pensiero
mariologico e di cui avremo modo di mostrare alcuni elementi nell'articolo
seguente.
II -

P. MASSIMILIANO KOLBE E LA MATERNITA' SPIRITUALE NEL SUO RAPPORTO CON LA IMMACOLATA CONCEZIONE

E

ALTRE VERITA MARIANE

In un lungo brano dei suoi scritti, ii P. Kolbe introduce la Maternita
spirituale di Maria dicendo che l'azione di Dio ad extra e la creazione;
mentre la reazione e la vita, ii ritorno a Dio della creatura in un perfezionamento continuo nel tentativo di raggiungerLo. Si sviluppa in questo
modo la vita naturale delle piante, degli uomini e dell'uomo. Ma per l'uomo
oltre la vita naturale si ha anche la vita soprannaturale. Essa e una realta,
anche se non si riesce a comprenderla pienamente: la si accetta per fede
poiche sappiamo che e una verita rivelata. Questa vita soprannaturale,
questa partecipazione dell'uomo ad una vita nuova, questa vita dell'anima
e la vita della grazia. Quasi concludendo questo suo dire, ii P. Kolbe afferma che non essendoci vita senza una madre, anche la vita soprannaturale
avra una Madre, Maria: la Madre della grazia. Ma sentiamo i1 P. Kolbe in
questo suo lungo brano di cui abbiamo segnalati gli elementi-traccia:
11 tiro composto di due operazioni e: t endere la corda dell'arco e fare
partire la freccia. La prima e l'azione, la seconda la reazione. La medesima cosa avviene nella vita.
L'azione e la creazione, potenza infinita, mentre la reazione e la vita,
il tendere del ritorno a Dio. Ma siccome Dio e infinito, noi non possiamo
giungere a Lui con passi limitati in un periodo di tempo determinato.
Si sviluppa la vita naturale, la vita delle piante, degli animali, degli
uomini, ma oltre a cio esiste la vita soprannaturale.
Che cos'e la vita soprannaturale? Sappiamo che la vita naturale e
tale che non trascende l'intelletto e la volonta, mentre la vita soprannaturale e quella cosa che sta al di sopra di queste facolta. E' la fede e cio
che proviene da essa. Noi crediamo a qualcosa, benche non ci sia stata
data alcuna dimostrazione. In tal caso facciamo un atto di fede. Allo
stesso modo, noi prestiamo il nostro atto di fede a Dio, anche se piu
di una volta non possiamo penetrare l'essenza della verita rivelata.
s4 Immacolata , in Miles lmmacu/atae 1 (1938) 9,
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Dio e infinito, mentre il nostro intelletto e limitato. II comprendere realta
infinite sta al di sopra della ragione umana, per cui possiamo conoscere
tali realta unicamente con la fede. Nessun genio pub affermare di comprendere l'infinito, poiche in tal caso dimostrerebbe di non sapere di
cosa si tratta. lnfatti, la testa dell'uomo entra in un berretto e non c'e
proporzione per comprendere realta infinite. Non possiamo comprendere, ad esempio, come nella SS.ma Trinita vi siano tre persone ed una
sola natura, poiche tali persone sono divine, infinite ed anche la natura
e divina. Noi comprendiamo che in Gesu c'e la natura umana, ma non
possiamo approfondire e comprendere com'essa pub essere assieme alla
natura e alla persona divina. Solamente sulla base delle realta finite
si pub giungere all'infinito che in tal caso sara contrario alle cose finite.
La vita soprannaturale proviene dalla fede e dalle verita rivelate. L'intelligenza pub dimostrare che una tale verita e stata rivelata, ma non
pub comprendere la natura di essa. La vita divina e il ritorno a Dia.
Allara l'anima partecipa di una nuova vita. Nella vita segreta di un'anima-di cui possono capire qualcosa coloro che praticano tale vita, che
si preoccupano della santita - colui che ha l'anima molto pura diviene
soprannaturale, sovrumano. Questa vita dell'anima e la granzia di Dia,
di cui l'anima vive. Non c'e vita senza una madre. Anche la vita soprannalurale ha una madre, la Madre della grazia divina. 85
Lo si senta ancora in quest'altro brano in cui ricalca la fondamentale
distinzione tra vita naturale e vita soprannaturale:
Dio e amore. La vita e somiglianza a Dio. La vita spirituale ancora di
piu e la vita divina in noi. . . . La vita spirituale e partecipazione alla
vita divina. I cristiani autentici sono detti ' figli di Dio '. Cio ha un
contenuto profondo. Tutte le pratiche religiose tendono ad eliminare
gli ostacoli che rendono difficile l'afflusso della vita divina, della grazia. . . . Nella vita soprannaturale c'e qualcosa che non c'e nella vita
naturale.86
Ma affermata questa distinzione fondamentale tra ordine naturale e
ordine soprannaturale, ed affermato pure che la Maternita di Maria rispetto agli uomini e una maternita nell'ordine soprannaturale, nell'ordine
della grazia, in contrapposizione all'ordine naturale, fisico, il P. Kolbe, in
altri scritti, ribadendo in forma piu esplicita che si tratta di una maternita
nella sfera del soprannaturale, menziona anche i titoli per i quali Maria e
Madre della grazia, Madre della vita soprannaturale. E per prima cosa
egli afferma che la Maternita Spirituale di Maria richiama alla mente la
sua mediazione universale in quanto Ella e vera Madre della vita sopran-
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Mediatrice di tutte le grazie, la Mediatrice della vita

L'Immacolata e la Madre di tutta la nostra vita soprannaturale. Ella
infatti e la Mediatrice di tutte le grazie, e veramente la Madre della
grazia divina, percio e nostra Madre nella sfera della grazia, nella sfera
soprannaturale. 87-La santificazione e nell'ordine della grazia, percio
ci viene subito alla mente la Mediatrice di tutte le grazie. 88-La santificazione e cosa soprannaturale che si ottiene mediante la grazia. Nell'Ordine soprannaturale questa grazia, come pure tutte le altre grazie, ci
vengono attraverso le mani dell' Immacolata. E' cosa da escludersi che
l'anima possa santificarsi senza la Grazia di Dio, senza ricorrere alla
Madonna, la Mediatrice di tuttc le grazie. 89-Nella vita della grazia,
Ella e la Mediatrice di tutta la vita soprannaturale. 90
Ma queste e altre simili espressioni che ritornano quasi come un ritornello
negli scritti del P. Kolbe, 91 acquistano un loro preciso e ben definito significato in quanto titolo che fonda la Maternita Spirituale di Maria (Maria e
Madre Spirituale perche e Mediatrice universale). Vogliamo dire che quando
il P. Kolbe pronuncia queste espressioni, egli ha presente nella sua mente la
visione di Maria nella sua posizione di mediazione nativa in quanto attuata
da Dio nel tempo come Immacolata Concezione. Qui balza potente nel
pensiero mariologico del nostro P. Kolbe l'aspetto della unione tra Maria e lo
Spirito Santo, con una terminologia e sfumature del tutto originali e personali. Esponendolo apparira chiaro in che senso il P. Kolbe vede l'Immacolata
Concezione in una posizione di mediazione nativa nella sua unione con lo
Spirito Santo.
Nell'articolo precedente abbiamo visto che il P. Kolbe prende il termine
concezione come recezione dell'esistenza da parte di Dio o direttamente o
mediante la azione dei parenti. Jnsistendo su questa seconda accezione del
termine concezione egli dice che concezione e il frutto o il termine dell'amore
dei parenti. Poi fatta questa premessa:
Qualsiasi cosa fuori di Dio, poiche viene da Dlo, ed e totalrnente, e sotto ogni
riguardo, di Dio, porta in se una sorniglianza con il creatore e non c'e nulla nel
creato che non abbia tale sorniglianza, poiche tutto e effetto di questa prirna causa, 92
per cui: tutte le perfezioni che possiarno intravedere nelle creature, in Dio, esistono
in grado erninente. 93

Materiale (Alto di Consacrazione all' lmmacolala), p. 54.
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Quindi egli conclude con il seguente ragionamento: concezione e appunto
concezione dai parenti, cioe risultato dell'azione dei parenti, frutto del loro
am ore. Ma se sul piano creaturale esiste la concezione ( cioe il risultato, il
frutto dell'amore creato), anche in Dio, in forza della analogia metafisica di
attribuzione, richiamata nella premessa precedente dal P. Kolbe, si avra
analogicamente una concezione. E qui il P. Kolbe con una affermazione
arditissima, appunto perche non riscontrabile nel dizionario teologico tradizionale, dice che il frutto dell'amore del Padre e del Figlio, il frutto dell'amore
increato e concezione. Ma mentre sul piano creaturale la concezione o le concezioni sono create, cioe frutto dell'amore creato, in Dio la concezione e increata, eterna, santa, immacolata. Sentiamo direttamente il P. Kolbe:
E' vero che le parole che indicano cose create non dicono le perfezioni divine se
non in modo imperfetto, finito e analogico. Sono una eco piu o meno lontana, come
le creature di natura diversa che esse indicano, delle qualita divine. Ma la concezione costituisce forse un' eccezione? Non e possibile poiche qui non ci sono
eccezioni di sorta.
II Padre genera ii Figlio e lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figlio. In
queste poche parole e contenuto ii mistero della vita della SS. Trinita e di tutte le
perfezioni nelle creature che non sono altro che una eco di natura diversa, un inno
di elogio in toni svariati di questo primo bellissimo mistero.
Le parole prese dal vocabolario delle creature ci servono perche non ne abbiamo
altre, anche se dobbiamo sempre ricordarci che sono parole molto imperfette. Chi
e ii Padre? Che cosa costituisce ii Suo essere? Generazione che genera ii Figlio
dai secoli in eterno; genera sempre ii Figlio. Chi e ii Figlio? II Generato, che e sempre geneiato dal Padre.
E chi e lo Spirito Santo? E' ii frutto dell'amore del Padre e del Figlio. Il frutto
dell'amore creato e una concezione creata. Ma ii frutto dell'amore prototipo di
questo amore creato e nient'altro che concezione. Lo Spirito percio e la concezione
increata, eterna, prototipo di ogni concezione della vita dell'universo.
II Padre, dunque, genera, ii Figlio e generato, lo Spirito Santo procede da Essi
e questo e ii loro essere, per ii quale si diversificano a vicenda. Ma li unifica la
medesima natura, l'essere sostanzialmente divino.
Dunque lo Spirito e una concezione santissima, infinitamente santa, immacolata.94

Pur cosi scheletrico, questo passo degli scritti del P. Kolbe e densissimo
di dottrina. Ma che dire di questo linguaggio del P. Kolbe e del suo contenuto teologico? Evidentemente qui ci troviamo su un terreno molto
delicato e questo modo di parlare del P. Kolbe suscita molti problemi di
indole teologica in generale, e trinitaria in particolare. D'altra parte e
un vero peccato che il P. Kolbe in questi suoi Appunli preparati per scrivere il suo libro sulla Madre di Dio e la dommatica non abbia poi avuto modo
e tempo di ritornarci sopra per chiarire meglio il valore e il significato pieno
94
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e ch'costanziato delle sue affermazioni. E qui il lavoro di ricostruzione
del pensiero del nostro Autore e la giustificazione del medesimo nella cornice di una sana teologia trinitaria e pneumatologica in particolare, si fa
arduo e delicato.
Ci limitiamo a due chiarificazioni e giustificazioni teologiche. Il P. Kolbe
con questo suo dire, in base al principio di analogia metafisica di attribuzione,
non fa altro che trasferire in Dio il concetto di concezione ( cioe concezione dai
parenti, frutto o termine dell'amore dei parenti) ricavato dalle creature,
allo stesso modo come in teologia trinitaria trasferiamo in Dio il concetto di
generazione ricavato anch'esso dalle creature. Per il P. Kolbe quindi nella
Trinita la prima processione divina e detta generazione; la seconda invece e
detta concezione. Ma chiarito questo processo di trasferimento in Dio del
concetto di concezione, sorge subito il problema circa il contenuto, circa il
significato e le implicanze teologiche della stessa attribuzione del termine
allo Spirito Santo. Il problema e il seguente: dato che la prima produzione
divina, in terminologia trinitaria, e detta conceptus (nel senso di conceptus
mentis), o conceptio, cioe Verbo intellettuale def Padre, come potra il termine
concezione essere riferito ed attribuito ancbe alla seconda produzione divina?
La risposta, Secondo il P. Kolbe, e questa: cio e possibile solo in quanto il
termine concezione non ha lo stesso significato quando lo predichiamo delle
due produzioni divine. Riferito infatti alla prima produzione divina esso
dice solo processione secondo l'intelletto in quanto la Seconda Persona della
Trinita e ii conceptus della mente del Padre, nel senso di immagine intellettuale,
di Verbo intelletuale della mente del Padre. Ma riferito alla Terza Persona
esso dice solo processione secondo la volonta, in quanto lo Spirito Santo puo
essere detto concezione nel senso di frutto, di risultato, di termine dell'amore
del Padre e del Figlio. Il p ensiero del P. Kolbe qui, in una cornice di ortodossia, costituisce un contributo per la teologia dello Spirito Santo, a proposito di un aspetto assai attuale oggi nella Mariologia e Teologia trinitaria.
Nella terminologia trinitaria infatti, al dire quasi unanime dei teologi, non
esiste un termine cbe esprima e riproduca le proprieta ipostatiche e personali
della seconda processione in modo perfettamente parallelo a quello di generazione usato per denotare le proprieta ipostatiche e personali della prima
processione divina. 95 Il termine concezione invero potrebbe essere a questo
proposito fecondo di applicazioni proprio perche ancbe terminologicamente
esprime bene le proprieta ipostaticbe e personali della Seconda produzione
(produzione secondo la volonta, relazione ipostatica e personale come relazione di origine da due Persone, prodotto come ipostatico e personale), allo
stesso modo del termine generazione (produzione secondo l'intelletto, produzione di origine da una Persona, prodotto come ipostatico e personale).

95 Cf. M. J . ScHEEBEN, I Misteri del Cristianesimo, trad. e aggiornamento delle note
di P . lnnocenzo Gorlani, O.F.M., Brescia 1960. Per la dottrina trinitaria in particolare
si vedano le pp. 2-117.
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Lo Spirito Santo quindi, per i1 P. Kolbe, e concezione increata, eterna,
prololipo di ogni concezione della vita dell'universo . .. E' concezione sanlissima, infinilamenle sanla, immacolala96 : cioe lo Spirito Santo peril P. Kolbe
e la concezione immacolala increala. Ma la sua riflessione teologica non si
ferma qui. Dopo aver affermato che lo Spirito Santo e la concezione, non
solo ma anche il protolipo di ogni concezione della vita dell'universo, 97 egli
si rivolge di nuovo alle creature, cioe alle concezioni create, per notare
che vi e una relazione specialissima tra la concezione di Maria e quella dello
Spirito Santo, in quanta solo la concezione di Maria, fra tutte le concezioni
create, e, come quella dello Spirito Santo concezione immacolala. Quindi
tra tutte le concezioni create, la concezione di Maria e quella che maggiormente rassomiglia alla concezione dello Spirito Santo. E come conclusione
di questo suo ragionamento il P. Kolbe afferma che ii no me di Maria e il
nome dello Spirito santo, riallacciando cio anche all'immagine, tanto cara
alla teologia medioevale, di Maria sposa dello Spirito Santo. Ecco le sue
parole:
Se fra le creature la sposa riceve ii nome dello sposo per ii fatto
partiene a lui, si unisce a lui, diviene simile a lui, e nell' unione
avviene l'attivita creatrice di vita, quanto piu ii nome dello
Santo: ' Concezione Immacolata ', e ii no me di Co lei in cui Egli
un amore fecondo in tutta l'economia soprannaturale. 98

che apcon lui
Spirito
vive di

Come si vede i passaggi sono un po' bruschi nella mente del P. Kolbe.
Egli parte dall' Immacolata Concezione creata (Maria) per scoprire in Dio una
Concezione Immacolata increata (lo Spirito Santo) e costatare poi che Maria
e le Spirito Santo hanno lo stesso nome. Gli uomini quindi conoscendo il
nome di Maria possono arrivare a conoscere meglio ii nome dello Spirito
santo, per cui il P. Kolbe pub dire che la Madonna esiste percM si conosca
meglio lo Spirito Santo. 99 Poi dira che e lo Spirito Santo che ha dato ii proprio nome a Maria, e che siccome tra le creature lo scambio di nome si ha
tra gli sposi, ecco che Maria e lo Spirito Santo sono sposi, e quindi e nel seno
di Maria, sposa dello Spirito Santo, che Egli concepisce nel tempo la vita
divina del Dio-Uomo, cioe si realizza l'incarnazione; e sempre nel suo seno
gli uomini potranno essere incorporati a Cristo, cioe rinascere a nuova vita.
Ecco infatti che cosa dice ii P. Kolbe a proposito della fecondita dell'unione
tra Immacolata Concezione creata (Maria) con la Immacolata Concezione increata (lo Spirito Santo) :

96
97
98
99

Cf. nota n. 94 di questo studio.
Cf. Ivi.
Materia/e (Immaco/ata Concezione), p. 27.
Conferenza 25-9-1937, vol. I, p. 183 .
..,;-..
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Questa eterna Immacolata Concezione, concepisce immacolatamente la vita
divina nel seno dell' anima di Maria, Sua Immacolata Concezione. Anche il seno
verginale del corpo di Maria e riservato a Lui ed in esso Egli concepisce nel tempo
--come tutto cio che e materiale avviene nel tempo-anche la vita divina del DioUomo100; e per que/ che riguarda le anime ii P . J(olbe dira: In Lei hanno inizio tutti
i gradi di somiglianza dei figli di Dio e degli uomini, dei membri di Gesu Cristo. 101

Abbiamo esposto la particolare e personale colorazione del pensiero del
P. Massimiliano Kolbe a proposito della unione feconda tra Maria e lo Spirito Santo e quindi ora siamo in grado di capire quale sia precisamente il
significato che egli da a tutte queJle sue espressioni riportate all'inizio di
questo Art. II, nelle quali afferma che Maria e Madre della nostra vita soprannaturale. Egli ha cioe presente nella sua mente la posizione di mediazione
nativa della Madonna in quanto attuata da Dio nel tempo come Immacolata
Concezione. E' sempre infatti questa visione di Maria nella Sua posizione
di mediazione nativa che fa da base a tutti i brani degli scritti del P. Kolbe
dove egli dice che per la stessa via per la quale il Dio-Uomo e divenuto i1
primogenito, vengono rigenerati anche tutti gli altri fratelli di Cristo, tutte
le anime: cioe la via dell'unione dell' Immacolata concezione creata (Maria)
con la lmmacolata Concezione increata (lo Spirito Santo). E come fu necessario il consenso di Maria nel primo caso, cosl negli altri:
Cos! l'Uomo-Dio e divenuto ii primogenito e non diversamente le anime si rigenerano in Cristo che attraverso l'amore di Dio verso l' lmmacolata e nell'Immacolata. Nessuna parola diviene carne, nessuna perfezione o virtu s'incarna, si
realizza in qualcuno, che attraverso l'amore di Dio verso l'Immacolata. Come
Cristo e divenuto fonte di grazie per Lei cos! pure a Lei appartiene Ia distribuzione
delle grazie. Ogni grazia e frutto della vita della SS. Trinita: II Padre genera ab
lOO Maleriale (lmmacolata Concezione), p. 26. Questo testo si presenta tutt'altro che
lmmediatamente perspicace nel suo significato. L'originale polacco dice: "To Pocz~cie Odwiecze Niepokakane, niepokalanie poczyna zycie Boze, w lonie Jej duszy, Jej
Niepokalane Pocz~cie. I panienskie lono Jej ciala dla Niego zarezerwowane i w Nim
poczyna w czasie-jak wszystko co materialne dzieje si~ w czasie-tez zycie Boze BogaCzlowieka". Ci sembra che in base a tutta la nostra ricostruzione del Pensiero del P.
Kolbe, ed ad una attenta lettura di tutto ii brano, si debba dire che egli qui, con una
termlnologia tutta sua, ed a Jui tanto cara, non faccia altro che esprimere delle comuni
verita mariologiche e cristologiche. Nel primo periodo invero ci sembra che egli voglia
dire che lo Spirito Santo, lmmaco/ala Concezione increata, e presente nell' anima, nell' essere ("seno dell'anima ") di Maria fin dall'inizio della sua esistenza, cioe, che Maria In
quanto Immacolata Concezione creata e stata attuata nel tempo nello stato di grazia,
cioe avente in se la grazia, la vita divina. Nell'altro periodo invece ci sembra che il P .
Kolbe voglia dire che nel seno verginale di Maria, Immacolala Concezione creata, mediante
lo Spirito Santo, lmmacolata Concezione increata, si e realizzata la incarnazione, cioe
quel mirabile mistero che e la unione ipostatica, unione di due nature, umana e divina,
nella Persona del Verbo.
101 Materiale (Immacolata), p. 73.
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aeterno 11 Figlio e lo Spirito Santo procede da Essi. Per tale via scorre ogni perfezione in ciascun ordine sul mondo. Ogni grazia proviene dal Padre, che genera
ab aeterno il Figlio e per il Figlio. Lo Spirito Santo, che ab aelerno precede dal
Padre e dal Figlio, con tale grazia, nell' lmmacolata e attraverso l'Immacolata,
forma le anime a somiglianza de! primogenito, l'Uomo-Dio.102 Allrove esprime le
slesse idee: Ad imitazione di questo primo Figlio di Dio, l'Uomo-Dio, infinito, devono formarsi d'ora in poi i figli di Dio, riproducendo i lineamenti dell' Uomo-Dio;
imitando Cristo le anime tenderanno alla santita; quanto phi accuratamente uno
forma in se stesso l'immagine di Cristo, tanto piit si avvicina a Dio, si divinizza,
diviene Uomo-Dio (sposalizio dell'anima con Cristo per somiglianza ed azione divina). Ma chi non vuole avere Maria Immacolata per Madre, non potra avere neppure Cristo per Fratello, ii Padre non gli inviera ii Figlio, il Figlio non scendera
nella sua anima, lo Spirito Santo non formera con le sue grazie il corpo mistico, ad
imitazione di Cristo poiche tutto cio avviene in Maria Immacolata, piena di grazia,
e solamente in Maria. Nessuna altra creatura, infatti, non e ne sara immacolata,
piena di grazia, e percio non e conveniente che ii Signore sia con essa come lo fu
con la Immacolata Vergine. E come ii primogenito, l'Uomo-Dio non fu concepito
che con l'esplicito consenso della Vergine celeste, cosl pure e non altrimenti avviene per gli altri uomini, i quali devono imitare in tutto accuratamente il loro
Prototipo,103 Come il Datore di ogni grazia e venuto sulla terra con il beneplacito
di Lei, cost ogni grazia viene perche Lei lo desidera. Come nel primo istante della
venuta su questa terra, il Figlio di Dio espresse la propria volonta, ma attese ii
beneplacito di Maria, cosl pure ogni grazia dipende da Lei ...104

Ma a fondamento della Maternita Spirituale di Maria, sono riscontrabili
negli scritti del P. Kolbe anche altri titoli. Uno di questi e la Maternita
divina. Come significativi di questa relazione tra la Maternita divina e la
Maternita spirituale riscontriamo infatti nel P. Kolbe certe espressioni che,
anche se devono essere hen intese nella loro portata, per non attribuire
loro un significato phi ampio di quello che esse in realta esprimono, sono
tuttavia molto comuni in teologia; e cioe espressioni o enunciati come
questi: Madre del Corpo Mislico e quindi anche delle Membra, Madre del
Redentore e quindi anche dei Redenti, ecc. Eccole nel P. Kolbe:
Maria ha dato pure al proprio Figlio un corpo mistico che siamo noi
(Rom. 12, 5). Ella percii:) e nostra vera Madre, noi siamo i suo figli.

102 Maleriale (Capitoli Sciolli), p. 69-70.
103 Maleriale (L' Immacolala Concezione), p. 76. A chi ha una certa dimestichezza con
ii Montfort non sara sfuggito che in questo brano alcune frasi sembrano quasi prese di
peso dal suo Trallalo della vera devozione a Maria Santissima (Cf. per es. il n. 34). Ma e
facilmente rilevabile da un semplice confronto che esse nel P . Kolbe acquistano la particolare colorazione del suo pensiero: la dottrina dell'Immacolata Concezione e della
Mediazione universale di Maria.
104 Conferenza 23-1-1938, vol. II, p. 7.
.,.-e..
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La scena sotto la Croce (Giov. 19, 27)105 •
Madre dei Redenti (Corredentrice). 10 6

-

Madre del Redentore percio

Ma come lasciano intendere questi due testi, Maria non solo e Madre
nostra per la sua Maternita divina, in quanto avendo dato alla luce ii Capo
del Corpo Mistico ha dato alla luce anche le membra, o semplicemente
perche Madre del Red entore: Maria infatti- dice il P. Kolbe altrovenell' annunciazione ci accolse volenlieri come figli 107 ; ma anche perche ha
collaborato alla redenzione, che si e realizzata in atti successivi nei quali
appunto Essa e presente con ii R edentore, come novella Eva. E appunto
quale novella Eva, Maria, ha collaborato con ii Redentore riparando con
Lui quello che la prima Eva aveva perduto; e cio facendo con atti reali
dei quali il piu significativo e quello del sacrificio del Suo Figlio sul Calvario. Ecco infatti cosa dice il P. Kolbe in altri brani riallacciandosi ai
Padri della Chiesa:
I Padri della Chiesa dichiararono che, come seconda Eva, Ella ha riparato quello che la prima (Eva) aveva perduto108-altrove citando il
Bittremieux: Unde cum Theologis dicere valemus: '. . . sicut prisca
Eva suis actibus liberis ad nostram ruinam est cooperata in quam vere
influit, ita Maria veris actibus suis ad reparationem concurrit ...1og_
e altrove: Ella ci ama fino a fare sacrificio del figlio di Dio.110
Questo della Corredentrice quindi e un'altro titolo che fonda la Maternita
Spirituale di Maria, che appunto e Madre spirituale degli uomini non solo
a titolo di quella posizione di mediazione nativa in cui in unione con lo
Spirito Santo comunica la vita soprannaturale; non solo a titolo della
Maternita divina in quanto Maria, Madre del Cristo, Madre del Redentore,
e quindi di tutto il Corpo Mistico, e anche Madre dei redenti e delle membra
10 5 Con{erenza 1941, vol. II, p. 231. II testo Giov. 19, 27 e segnalato dal P . Kolbe
anche in Materiale (Durante la vita terrena), p. 17.
106 Materiale (L' lmmacolata e Tua - Tu sei Suo), p . 63.
107 Materiale (Tu Fanciullo, dunque ... ), p. 63.
108 La Mediazione de/la Vergine Maria, in Rycerz Niepokalanej 2 (1932) 46.
109 De lmmaculata B.M. V. Conceptione relate ad omnium gratiarum medialione, in
Miles lmmaculatae 1 (1938) 27. La citazione riportata dal P . Kolbe e presa dal libro
di J. BITTREMIEUX, De mediatione universali B.M. Virginis quoad gratias, Brugis 1926,
p. 108.
110 Materiale (Tu Fanciullo, dunque ... ), p. 63. Sembra che qui il P. Kolbe riecheggi
le parole di Leone XIII che a proposito della Maternita spirituale di Maria dice: "Mossa
da un immenso amore per noi, per averci suoi figli offrl essa stessa, il suo flglio alla
giustizia dlvina e con Lui morl, trafitta dalla spada del dolore" (Enc. lucunda Semper,
8-9-1834, in Le Encicliche Mariane, a cura di A. Tondini, 2 ed., Roma 1954, p. 207).
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del Corpo Mistico; ma anche Madre perche ha affiancato il Cristo nell'acquisto della Redenzione, all'acquisto della grazia, collaborando attivamente
con Lui; collaborazione progressiva che ha avuto il suo apice sul Calvario
dove la Maternita Spirituale di Maria e stata solennemente proclamata. 111
E come conseguenza Maria in unione allo Spirito Santo distribuisce questa
vita soprannaturale. 11 P. Kolbe infatti dice che Maria distribuisce le
grazie sia in quanta Sposa dello Spirito Santo, sia in quanta Corredentrice;
corredenzione il cui fondamento e la Maternita Divina :
Quibus una simul collatis concludere licet: Mariam, qua Matrem Jesu
Salvatoris, factam esse Corredemptricem generis humani, qua Sponsam
Spiritus Sancti participare in distributione omnium gratiarum. Unde
cum theologis dicere valemus: ' ... sicut prisca Eva veris actibus liberis ad nostram ruinam est operata in quam vere influit, ita Maria veris
actibus suis ad reparationem concurrit . . . in hoc iam habetur apertissime vera ac propria dicta mediatio '. 112- In relazione a questa maternita, e ricolmata di tutti i privilegi, coopera attivamente all'opera delta
redenzione, di conseguenza distribuisce tutte le grazie, divenendo Mediatrice in favore di tutti. ... 11a
Ma le funzioni di una madre non si esauriscono nel dare la vita al figlio,
essa ne cura la crescita e il pieno sviluppo; cosa che Maria fa, come fece
per il Cristo, anche per le anime appunto con la distribuzione delle grazie.
Come infatti Ella educo ed allevo Gesu, cosi educa, alleva e nutre le anime.
11 P. Kolbe servendosi di immagini vive nei riguardi di questa crescita,
parla cosi delle funzioni materne di Maria:
Quanta piu perfettamente uno riproduce in se stesso la vita di Gesu
tanto piu uno e santo. Ma osserviamo chi educo Gesu, per mezzo di chi
e venuto sulla terra. . . E' fuori dubbio, tuttavia, che tutti i Santi furono educati nelle mani della Madre Santissima. Perche? Tutte le
grazie scorrono attraverso le mani della Madre Santissima. Noi riceviamo le grazie continuamente e non abbiamo altro da fare che metterle
111 Come abbiamo visto nella nota n. 105 di questo studio il P. Kolbe cita Giov. 19, 27.
La brevita degli Appunti che aveva preparati per scrivere il suo trattato sulla Madre di
Dio e la dogmatica, non gli permisero di darci considerazioni di tipo esegetico, ma ii
richiamo e significativo perche "oggi, esegeti e teologi sono quasi tutti concordi nel vedere proclamata nel testo di Giovanni la Maternita Spirituale di Maria, sia che la si voglia
vedere ivi significata secondo ii senso ti pico o secondo ii senso letterale pieno" (L. CIAPPI,
La Madre spirituale degli uomini, in Enciclopedia Mariana Theotocos, Milano 1959,
p. 301).
112 De Immaculata B.M. V. Conceptione relate ad omnium gratiarum mediatione, in
Miles lmmacu/atae 1 (1938) 27.
us Conferenza - - 1941, vol. II, p. 231.
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sempre a profitto. E' vero che ii Padre di famiglia guadagna, ma e la
mamma che educa i figli e prepara il cibo. Cosl avviene nella vita spirituale: la Madre Santissima ha ottenuto tutte le grazie da Gesu ed
Essa le distribuisce a tutti i suoi figli adottivi. 114-La vita della nostra
anima ha incessantemente bisogno di nutrimento, il quale e tutto cio
che non dipende dalla nostra volonta; e la grazia della preghiera. A
prezzo della preghiera noi otteniamo la grazia e non c'e grazia senza
la preghiera. Ricorriamo dunque alla Mediatrice di tutte le grazie. 116La santificazione e solo opera della grazia divina. Dove andremo a
prendere la grazia, se non dalla Mediatrice di tutte le grazie: l'Immacolata? Dove dobbiamo cercare Gesu, quando non lo cerchiamo attraverso Lei? Dobbiamo addirittura essere allevati dalla Madona, sull'esempio di Gesu: solo Lei infatti e nessun altro ha allevato Gesu. 116-ed altrove sempre a proposito di questo interessamento di Maria per la nostra
vita spirituale dice: L'Immacolata vive in noi. Pertanto, Ella non e
indifferente ai problemi della nostra vita, ma agisce continuamente con
le ispirazioni. Ella e pure la Madre della grazia divina, la Mediatrice di
tutte le grazie117-e allrove ancora: Affinche possa crescere spiritualmente (l'anima) dev'essere riscaldata dal sole e deve possedere la rugiada della grazia. E questo sole e questa rugiada non sono altro che
l' Immacolata e soltanto I' Imm a colata, perche Ella e la Mediatrice di
tutte le grazie.118
Questo linguaggio del P. Kolbe, dalle immagini alquanto vive (come per
es.: ii padre che guadagna, la madre che prepara ii cibo; l'anima riscaldata
dalla rugiada della grazia, dal sole della grazia; il nutrimento; l'essere allevati, ecc.) gli serve per esprimere plasticamente le funzioni materne di Maria
nei riguardi della vita delle anime. E' un esprimere con linguaggio semplice,
dalle tonalita parenetiche, l'interessamento e la presenza di Maria nello
sviluppo e nel completamento della vita spirituale dell'anima, riallacciando
questo suo dire sempre all'idea ed al principio fondamentale che Maria e
Madre e Mediatrice. Questo suo linguaggio e un coniugare queste grandi
verita mariane nella loro fase di realizzazione pratica.
Lo stesso linguaggio fatto di immagini, a proposito delle funzioni materne
di Maria verso le anime, ii P. Kolbe lo usa anche quando vuol esprimere che
piu si cresce nella vita spirituale, piu il legame con la madre aumenta:
In principio, il bambino e unito tanto strettamente alla madre. Piu tardi abbandona
la casa paterna. 11 legame del figlio con la madre si indebolisce. Nell'ordine soprannaturale avviene l'opposto. Quanto piu l'anima si sviluppa, tanto plu sente
di dipendere dall' Immacolata.119
114
116
116
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13-6-1933, vol. I, p. 42.
30-9-1940, vol. II, p. 193.
2-5-1937, vol. I, p. 134.
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10-1-1941, vol. II, 215.
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Prima di chiudere questa nostra ricostruzione del pensiero mariologico del
P. Kolbe sulla Maternita spirituale non possiamo non aggiungere che nello
stesso P. Kolbe troviamo anche un fugace esplicito accenno alla Maternita
Universale di Maria. Infatti oltre le espressioni significative della Maternita
spirituale, di cui sopra, ne troviamo nei suoi scritti anche un'altra in cui
Maria e detta Madre di tutte le creature perche Madre del Creatore: lVladre
dello stesso Creatore, percio anche delle creature (angeli, uomini, ecc). 120

Ma ora passiamo a dare alcune rilevazioni teologiche che ci facciano capire
meglio il pensiero mariologico del P. Kolbe sulla duplice Maternita di Maria,
e la posizione del medesimo nell'ambito della teologia cattolica.
III -

GIUDIZIO E RIFLESSIONE TEOLOGICA SULLA MATERNITA DIVINA E SPIRITUALE DI MARIA NEL PENSIERO DEL P. MASSIMILIANO KOLBE

11 pensiero mariologico del P. Kolbe sulla Maternita divina e spirituale
di Maria ci si presenta, rispetto a quello sull' Immacolata Concezione piu
pacifico dal punto di vista sia terminologico sia contenutistico. 11 suo
pensiero infatti pur con qualche sfumatura di riflessioni personali, e un
piano riecheggiare la dottrina cattolica a proposito di queste due verita
mariane con un linguaggio ormai patrimonio del dizionario teologico tradizionale.
Come giudizio di inquadratura generale possiamo dire che il suo pensiero
per lo piu e Sulla Jinea di quella Corrente teologica focalizzata ad approfondire la dimensione ontologica di Maria, cioe la Sua grandezza e la Sua
altissima dignita che Le deriva dall'essere Madre di Dio.
La Maternita divina infatti, per il P. Kolbe, e libera elezione da parte
di Dio nei riguardi di Maria, cioe e un dono della Trinita; dono che significa
per Maria grandezza, dignita altissima, la piu alta possibile in una pura
creatura, poiche-come ha ripetuto spesso il P. Kolbe-e quel di Dio che
della Maternita di Maria dice tutta la grandezza, la singolarita, la dignita
quasi infinita, appunto perche il termine di relazione della Sua Maternita e
lo stesso Verbo, la seconda Persona della Trinita, che Lei ha generato.
1 20 Materiale (L' Immacolata t! Tua - Tu sei Suo), p. 63. A proposito della Regalita di
Maria rispetto agli angeli il P. Kolbe dice: "Creati gli angeli, Dio voile che essi spontaneamente dessero la prova che sempre ed in tutto desideravano compiere la Sua volonta.
Rivelo ad essi ii mistero dell'Incarnazione e rivelo che avrebbe chiamato all'esistenza
un Essere umano, dotato di anima e di corpo, e che avrebbe innalzato tale essere alla
dignita di Madre di Dio, la quale percio sarebbe stata pure la loro Regina ed essi avrebbero dovuto venerarLa" [Materia/e (L' Immacolata prima de/la Sua venuta sul/a Lerra),
p. 15].
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Qui il P. Kolbe riegheggia la dottrina tradizionale cattolica121 sotto quella
particolare prospettiva teologica che e stata detta cirillica, cioe una prospettiva discendente che parte appunto dalla relazione immediata e personale di Maria con il Verbo per dedurre la sua grandezza e la sua dignita. 122
Sullo sfondo di questa considerazione della Maternita divina intesa
come dono, come privilegio, come dignita, abbiamo visto che nel pensiero
del P. Kolbe l'iniziativa parte dalla Trinita. E la Trinita infatti che avendo
decretato che Maria divenisse Madre di Dio, ha attuato nel tempo l'essere
della Vergine strutturandolo e modellandolo per il fine per il quale esso
esiste, cioe lo ha attuato nel tempo come una creatura (concezione) che
fosse la piu perfetta rassomiglianza delle perfezioni divine, ricolma di
grazia e di privilegi (immacolata), perche potesse essere una degna Madre
di Dio.
La teologia ha studiato il rapporto tra l'Immacolata Concezione e la
Maternita Divina, ed ha colto questo rapporto nella incompatibilita del
peccato in Maria e nella donazione essenziale, nella consacrazione radicale
del suo essere al Figlio,123 come pure nell'esigenza di santita nella pienezza
di grazia in Lei,124 in modo che, come e rilevabile dal vangelo, non sarebbe
potuta essere quella determinata Madre di Dio, come era stata decretata,
senza la pienezza di grazia125 ed altri privilegi.
11 P. Kolbe e certamente su questa linea perche, pur non avendo posto
ex professo il problema del primo principio della Mariologia afferma che
tutto e stato concesso a Maria in vista della Maternita divina, menzionando
la corredenzione, la distribuzione delle grazie, la regalita, la pienezza di grazie,
e tutti gli altri privilegi; ma affermando in particolare che l'Immacolata
Concezione scaturisce dalla Maternita divina, in quanto essendo la missione
di Maria quella di essere Madre di Dio, Iddio L'ha preparata a questa missione
attuandoLa nel tempo come Immacolata Concezione. Ma nei testi del P. Kolbe
riportati per illustrare il rapporto tra Immacolata Concezione e Maternita
121

Si senta per tutti quale esponente di questa tradizione di pensiero cattolico S. Tommaso in una sua ben nota espressione: "Beata Virgo ex hoc quod est Mater Dei, habe(n)t
quandam dignitatem infinitam, ex bono infinito quod est Deus" (Summa Theologica,
I, q. 25, a. 6, ad 4; BAG, vol. I, p. 204).
122 Cf. R. LAURENTIN, La Madonna-Questioni di teologia, Brescia, Morcelliana, 1964,
p. 56.
123 Cf. P . LLAMERA, O.P., La Maternidad divina y la conception inmacu/ada de Maria,
in Virgo lmmaculala, t. IX, Romae 1957, p. 201 e 206-7.
124 Cf. J. G E RVAIS, O.M.I., L' lmmaculee Conception el la Maternitt! divine, in Virgo
lmmaculala, t. IX, Romae 1957, pp. 232-47.
125 Cf. A. POMPEI, 0 .F.M.Conv., Mariologia e Ecc/esiologia, in Miles lmmaculatae 3
(1967) 164-5.
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divina, si sente qualche cosa di pill e cioe una specie di influsso attivo dell'Immacolata Concezione sulla Maternita divina. Il P. Kolbe dice infatti che la
bellezza, la grandezza, la perfezione che Dio ha realizzato in Maria in quanto
Immacolata Concezione, intesa nel senso kolbiano non solo di privilegio ma
di quasi essenza di Maria, e una specie di impulso, di incitamento, e per dirla
con un termine tecnico, una specie di causa mavens al miracolo dell'lncarnazione. Per cui il P. Kolbe afferma, anche se non in forma apodittica ma con
una sottigliezza che richiama quella dei grandi maestri francescani, non solo
che Maria e Immacolata perche Madre di Dio, ma anche che e Madre di Dio
perche Immacolata. La Maternita divina esige e presuppone-per ii P. Kolbe-l'Immacolata Concezione, ma allo stesso tempo e esigita e presupposta
da essa. Queste due verita mariane infatti sono relativate l'una all'altra
con un rapporto che e quello che intercorre tra l'essere e ii suo fine, la sua
missione, la sua funzione. Tutto l'essere di Maria e essenzialmente relazionato
alla Maternita divina.
Sotto certi aspetti qui ii P. Kolbe afferma quello che in teologia e chiamata
ordinazione intrinseca dell'essere di Maria alla Maternita divina, cioe una
specie di consacrazione ontologica del suo essere alla Maternita divina: la
sua stessa esistenza e a tal punto ordinata alla Maternita divina che senza
questa ordinazione Maria non sarebbe neppure esistita. 126
Ma la Maternita divina nel pensiero del P. Kolbe non e solo rapporto
con la Seconda Persona della SS.ma Trinita, non e solo rapporto all' Immacolata Concezione come la funzione rispetto al suo essere, non e solo puro
atto biologico, ma e anche partecipazione e cooperazione di Maria per la
realizzazione del miracolo dell'Incarnazione. A questo proposito, come
abbiamo visto, ii P. Kolbe dice che Maria ha amato a tal punto Dio che
l'unione con Dio mediante l'amore giunge a tal punlo che diviene Madre di
Dio,127 per cui Gesu, Dio-Uomo, e ii frutto dell'amore di Dio e dell'Immacolata. Questo aspetto della Maternita divina, aspetto cioe psicologico,
spirituale, o come si dice preferibilmente oggi, aspetto teologale, potrebbe
avere dei punti di contatto con le considerazioni fatte dal Laurentin a
proposito del valore e della potenza di fecondita della vita teologale ed in
particolare della fede. 128 Ma evidentemente ii P. Kolbe si muove su una
126

Cf. G. RoscmNI, O.S.M., La Madonna secondo la fede e la teologia, vol. I, Roma,
Ferrari, 1953, p. 183; A. BLAsucc1, O.F.M.Conv., L' Immaco/ata e la Sua Milizia, Napoli,
Laurenziana, 1965, p. 28.
127 Cf. II brano della nota n. 61 di questo studio.
128 Cf. La Madonna del Vaticano II-Storia , esegesi e testo de/ Cap. VI II del/a Costituzione 'De Ecclesia', Sotto il Monte (Bergamo) 1965, pp. 170-97. Il principio (la fede
viva come atto fecondo) su cui ii Laurentin basa le sue riflessioni e riallacciato dal medesimo alla dottrina di alcuni Padri della Chiesa; dottrina che gia era stata messa in luce
da A. MOLLER, Ecclesia-Maria, Die Einheit Mariae und der Kirche, Friburg 1951,
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prospettiva completamente diversa, poiche per lui questa tanto grande e
sublime attuosita teologale di Maria significa la perfezione della risposta
d'amore che solo Maria in quanto Immacolata Concezione da a Dio; e
quindi il P. Kolbe e SU questa linea di rapporto strettissimo tra Immacolata
Concezione e Maternita divina, la quale esigeva appunto in Maria questa
perfetta risposta d'amore, di vita teologale.
La Maternita divina e dono, e privilegio, e dignita, ma e anche cooperazione e servizio della creatura, e risposta d'amore, di vita teologale; ed
in questo senso essa ci si presenta non solo come qualche cosa da ammirare, ma anche nel suo valore di esemplarita.
Il P. Kolbe, come ha fatto il Concilio,129 ai nostri fratelli separati che ci
domandano se Maria sia dalla parte di Dio o dalla parte nostra,130 dice che
come creatura Ella e sorella nostra, e serva di Dio, e vicina a noi; ma come
Madre di Dio sta a contatto con la divinita. 131 La M~ternita divina-dice
infatti il Laurentin-ben compresa e ben messa a fuoco e tale che da soddisfazione a tutto cio che vi puo essere di giustificalo in tutle le istanze.132
Per quel che riguarda la Maternita spirituale di Maria, se diamo uno sguardo
alla ricostruzione del pensiero del nostro Autore, costatiamo che in Lui essa
ci si presenta abbastanza completa, particolarmente per ii riscontro dei
titoli ormai acquisiti nella teologia cattolica quali suoi fondamenti, cioe la
Maternita divina, la corredenzione e la associazione cooperativa ai singoli
atti redentivi di Cristo, tra i quali, piu significativo, quello della compassione
e del sacrificio del suo Figlio sul calvario, le parole di Gesu in croce che dichiarano e costituiscono Maria Madre degli uomini; inoltre la intercessione,
la distribuzione delle grazie in collaborazione con lo Spirito Santo, per la cura
e lo sviluppo della vita soprannaturale delle anime quali funzioni di questa
pp. xvn-242; Io., De influ:r.u analogiae in/er Mariam el Ecclesiam in fundamenlum
el strucluram Mariologiae, in Maria el Ecclesia, t . II, Romae 1959, pp. 343-66.
129 11 Concilio afferma che Maria "in Sancta Ecclesia locum - occupat post Christum
altissimum nobisque maxime propinquum" (Lumen Genlium, n. 54).
130 Nell'ambito della teologia cattolica Maria nella visione cristocentrica e prospettata
dalla parte di Cristo rivolta verso l'umanita, nella visione ecclesiologica appare dalla
parte dell' umanita rivolta verso il Cristo (Cf. S. NAPI6RKOWSKI, O.F.M.Conv., Situazione
altuale del/a Mariologia, in Concilium 9, 1967, 126-27).
131 Oltre l'accenno della nota n. 80, si senta ancora a tale proposito ii P. Kolbe: "Nell'annunciazione La vediamo sublime e contemporaneamente la piu piccola; Signora e serva,
Madre di Dio e di un uomo, anche se la piu grande fra i figli degli uomini (quale differenza c'e tra la Madre di Dio e la Madre di un uomo I); tale relazione si presenta nei seguenti modi: Maria-donna, Signora-serva" [Maleriale (Capiloli Scio/Ii), p. 70); e altrove
chlama Maria: "Figlia di un uomo, sorella degli esseri umani" [Materiale (Alto di Consacrazione all' Immacolala), pp. 59-60).
132 Cf. O.c., p. 173.
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maternita. Ma il P. Kolbe insiste particolarmente sulla relazione tra I' Immacolata Concezione e la Mediazione in ordine alla Maternita spirituale.
Maria infatti, in quanto Immacolata Concezione, si trova, per il P. Kolbe in
una posizione nativa di mediazione in ordine sia alla Maternita divina sia
alla Maternita spirituale. I Teologi ci dicono che Maria in quanto Immacolata Concezione si trova in una posizione di Medialrice nala,133 e che questa
mediazione mariana ha un carattere inconfondibilmenle materno. 134 Questi
concetti sono particolarmente presenti nel P. Kolbe e formano il nucleo
fondamentale di tutto il suo pensiero mariologico. Infatti l'Immacolata Concezione intesa come quasi essenza di Maria e mediazione universale nativa in
ordine alla Maternita divina e spirituale. Abbiamo visto che Maria e I' Immacolata Concezione creala, che lo Spirito Santo e l' Immacolala Concezione
increata e che la Loro unione e feconda. L'Immacolata Concezione e, nella
sua fase dinamica, cioe n ella funzione per la quale Dio l'ha creata, mediazione
universale nativa, in quanto in unione con il Suo Sposo, lo Spirito Santo,
Immacolata Concezione increala, si attua la Maternita divina e la Maternita
spirituale di Maria. E questa relazione che il P. Kolbe pone tra la Immacolata Concezione e la Maternita divina («era Immacolata perche doveva essere
Madre di Dio, ma e Madre di Dio perche era Immacolata »), si ha anche a
proposito della Maternita Spirituale, poiche Dio La ha creata Immacolata
Concezione in ordine a questa duplice Maternita.
A proposito di questo legame tra l'Immacolata Concezione e la Maternita
spirituale di Maria, si legga questo brano che si e voluto di proposito presentare al termine di questo nostro lavoro non solo per illustrare questo aspetto
del pensiero del nostro Autore, ma specialmente perche esso e sviluppato per
salti mentali, i quali, se lo avessimo citato precedentemente, lo avrebbero
reso di piu difficile comprensione. Eccolo:
L'Immacolata a Lourdes, nelle sua apparizioni non dice: 'Io sono stata concepita
immacolatamente', ma 'Io sono l' Immacolata Concezione'. Con queste parole
Essa determina non solo i1 fatto dell' Immacolata Concezione, ma anche i1 modo di
questo suo privilegio. Essa stessa e la Concezione Immacolata, dunque Ella anche
in noi e Madre di Dio ... e ci fa dei e madri di Dio, generando nelle anime degli
uomini Gesu Cristo . . . Che altezza 1135

Riependo in base a quanto abbiamo detto nei capitoli precedenti i salti
mentali con i quali il P. Kolbe ha scritto questo brano, ci sembra che esso
abbia il seguente significato. Nella prima parte il P . Kolbe afferma che
l'autodenominazione della Madonna a Lourdes indica non solo il fatto dell' Immacolata Concezione, ma anche il modo come questo privilegio e Suo, cioe
che esso dice la Sua essenza: l'essere di Maria infatti per il P. Kolbe e essere
133 Cf. F. FUMAGALLI , I.M.C. , I fondamenli del/a dispensazione mariana di tulle le
grazie nell' insegnamento di San Pio X, in Ma rianum 27 (1965) 401.
134 S. J . CASTANO, C.M.F., Prob lema de la Mediaci6n Mariana en el dialogo ecumenico,
in Ephemerides Mariologicae 17 (1967) 47.
135 Lellera (b) 28-2-1933, vol. II, p. 188 .
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Immacolata Concezione. Nella seconda parte invece il P . Kolbe vuol dirci
che per i1 fatto che Maria e I' Immacolata Concezione, Ella non solo e Madre
di Dio (Maternita divina) ma anche Madre di Dio in noi, cioe genera nelle
anime degli uomini Gesu Cristo, la vita soprannaturale (Maternita spirituale).
Si ha cioe nel pensiero del P. Kolbe una relazione strettissima tra l'Immacolata Concezione, nella Sua posizione di mediazione nativa, non solo con la
Maternita divina, ma anche con la Maternita spirituale. L'Immacolata Concezione e stata attuata da Dio nel tempo non solo per essere Madre di Dio
(Maternita divina) ma per essere Madre di un Dio Salvatore (Maternita spirituale). Tutto l'essere di Maria e in funzione dell' lncarnazione e della Redenzione.

***
Da quanto abbiamo esposto in questo nostro studio e facilmente rilevabile che la Mariologia del P. Kolbe e una Mariologia impostata ·e snodantesi
prevalentemente nella linea e nella visione cristocentrica. Egli infatti,
in uno sfondo trinitario dalle tinte molto accesse, considera Maria strettamente unita al Cristo e partecipe dei privilegi e della missione del medesimo.
Essa quindi e cristocentrica e trinitaria. E' una Mariologia inoltre prevalentemente deduttiva, basata spesso sulla logica del termini, in cui e dato
ampio respiro alla speculazione teologica che in alcuni punti presenta dei
tratti originali e strettamente personali, costituendo, per certi aspetti, un
valido contributo sia in campo mariologico per una piu ampia comprensione
di alcune verita mariane, tra cui principalmente quella dell'Immacolata
Concezione, sia in campo trinitario per quel che riguarda la teologia dello
Spirito santo. La riflessione teologica del P. Kolbe si ferma particolarmente
su tre verita mariane che costituiscono come i temi-guida della sua Mariologia, e cioe I' Immacolata Concezione, la Mediazione e la Maternita divina
e spirituale di Maria, considerandole per<'> non solo in se stesse ma anche
nei legami che intercorrono tra esse e le altre verita mariane. In questa
prospettiva il pensiero mariologico del P. Kolbe ci si presenta abbastanza
organico e sistematico.

TEST! INEDITI DEL P. KOLBE
Vengono qui segnalati alcuni testi originali inediti, in lingua polacca, di alcuni dei
brani degli scritti de! P. Kolbe riportati nel presente studio in traduzione italiana. La
selezione e relativa solo ad alcuni dei piu significativi brani tratti da quella parte degli
scritti de! nostro Autore, che vanno sotto il nome di Appunti o Maleriale.
(Nola n. 35) Ona jedna jest nie tylko poczli)ta, ale poczli)ciem i to niepokalanym. Nazwa ta miesci wiele wili)cej tajemnic, kt6re z czasem odkrywane
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Wskazuje ona bowiem, ze jakoby do istoty Niepokalanej nalezalo
Jej Niepokalane Pocz~cie (Pisma 0. Maksymiliana Marii Kolbego, vol. I,
Niepokalan6w 1955: Akl Poswic_cenia Sic. Niepokalanej, p. 456).
(Nola n. 58) Sama z siebie jest niczym, jak i inne stworzenia, ale z Boga
jest najdoskonalszq ze stworzen. Najdoskonalsze podobienstwo Istoty Bozej
w stworzeniu czysto ludzkiem. Pochodzi wi~c od Ojca przez Syna i Ducha
jako od Stworzyciela, kt6ry z niczego na podobienstwo Swoje, na podobienstwo samej Tr6jcy Przenajsw. istoty skonczone do bytu powoluje z
milosci ku Swym skonczonym podobienstwom, kt6re one wyobra:lajq
(Pisma . . . : Kim Ona?, p. 442).
(Nola n. 59) Istoty obdarzone wol:i i rozumen poznajq i uznaj:i swoje
pochodzenie i ze od Boga majq wszystko, czym sq, co mog:i i co majq w
ka:ldej chwili. Jemu wzamian milosciq placq i za to co otrzymuj:i i dlatego,
ze On jako doskonalosc nieskonczona, nieskonczonej milosci jest godzien.
St:id, jako skonczone, nie mogq dac milosci nieskonczonej, przynajmniej
zrywaj:i granice tej milosci i jej zmagania si~ (Pisma .. . : Kim Ona?, p. 442).
(Nola n. 60) Niepokalana nie miala nigdy :ladnej skazy, to jest Jej milosc byla zawse najpelniejszq bez :ladnego uszczerbku. Milowala Boga cal:i
Swojq istotq i milosc lqczyla J:i od pierwszej chwili istnienia tak doskonale z
Bogiem, ze aniol w dniu Zwiastowania m6gl Jej powiedziec "laski pelna,
Pan z Tob:i ". Jest wi~c stworzeniem Bozym, wlasnoscil! Bozq, podobienstwem Bozym, obrazem Bozym, dzieckiem Bozym i to najdoskonalszym z
istot czysto ludzkich.
Jest narz~dziem Bozym. Z call! swiadomosci:i dobrowolnie pozwala si~
Panu Bogu prowadzic, zgadza si~ z Jego wolq, pragnie tylko co On chce, i
dziala wedle Jego woli i to jak najdoskonalej, bez zadnej usterki, bez :ladnego
odchylenia Swojej woli od Jego wol. Jest narz ~dziem Bozym. W doskonalym
uzyciu sobie powierzonych wladz i przywilej6w dla spelnienia zawsze i we
wszystkim jedynie i wylqcznie woli Bozej, z milosci ku Bogu, w Tr6jcy
Jedynemu (Pisma .. . : Kim Ona?, pp. 442-43).
(Nola n. 61) Zjednoczenie Jej milosci z Bogiem dochodzi aZ do tego
stopnia, ze staje si~ Boz:i Matkq. Ojciec powierza Jej Swego Syna, Syn
zst~puje do Jej lona, a Duch Swi~ty utwarza z Jej ciala przenajswi~tsze
cialo Jezusowe" (Pisma .. . : Kim Ona?, p. 443).
(Nola n. 87) Niepokalana jest Matk:i calego naszego zycia nadprzyrodzonego. Bo Ona Posredniczkq lask, owszem Matk:i laski Bozej, st:id Matk:i
nasz:i w dziedzinie laski, w dziedzinie nadprzyrodzonej. A Matkq najmilosciwsz:i, bo nie masz Matki tak kochajqcej, tak milujqcej, tak Boskiej,
jak Niepokalana, cala Boska" (Pisma .. . : Akt Poswic_cenia Sic_ Niepokalanej, p. 457).
(Nola n. 94) Prawda, ze slowa oznaczajqce rzeczy stworzone nie m6wi:i
nam doskonalosci Bozych jak tylko w spos6b niedoskonaly, skonczony,
analogiczny. Sl! mniej lub wi~cej dalekim echem, jak r6znorodne stworzenia,
kt6re one oznaczaj:i, Boskich przymiot6w.
A pocz~cie czy stanowi wyjqtek? To niemozliwe, bo nie ma tu :ladnych
wyj:itk6w.
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Ojciec rodzi Syna a Duch od Ojca i Syna pochodzi. W tych kilku slowach
miesci si~ tajemnica zycia Tr6jcy Przenajswi~tszej i wszystkich doskonalosci
w stworzeniach, kt6re nie sit niczym innym jak echem r6znorodnym, hymnem
pochwalnym w r6znobarwnych tonach tej pierwszej najpi~kniejszej tajemnicy. Slowa wzi~te ze slownika stworzen niech nam posluzit, bo innych nie
mamy, choc zawsze pami~tac musimy, ze to bardzo niedoskanale slowa.
Kim Ojciec? Co stanowi Jego istot~? Rodzenie, ze rodzi Syna od wiek6w
na wieki zawsze rodzi Syna.
Kim Syn? Rodzonym, ze zawsze i od wiek6w rodzony przez Ojca.
A kim Duch? Owoc milosci Ojca i Syna. Owocem milosci stworzonej to
pocz~cie stworzone. Owocem zas milosci pierwowzoru tej milosci stworzonej
totez nic innego jak tylko pocz~cie. Duch wi~c to pocz~cie niestworzone,
przedwieczne, pierwowz6r wszelkiego pocz~cia zycia w wszechSwiecie.
Ojciec wi~c rodzi, Syn jest rodzony, Duch jest poczynany i to jest Ich istotit, kt6rit si~ r6zniit nawzajem. Jednoczy zas Ich ta sama natura, boskie
istnienie istotnt:.
Duch wi~c to pocz~cie przenajswi~tsze, nieskonczenie swi~te, niepokalane
(Pisma .. . : Niepokalane Pocz~cie, p. 440).
(Nota n. 98) Jezeli w stworzeniach oblubienica otrzymuje nazw~ oblubienca dlatego, ze do niego nalezy, z nim si~ jednoczy, do niego upodabnia i
staje si~ w zejednoczeniu z nim czynnikiem tw6rczym zycia, o ile bardziej
nazwa Ducha Przenajsw. Pocz~cie Niepokalane jest nazwit Tej, w kt6rej
On zyje milosciit plodnit w calym porzitdku nadprzyrodzonym (Pisma .. . :
Niepokalane Pocz~cie, p. 441).
(Nota n. 101) I w Niej poczynajit si~ wszystkie stopnie podobienstw syn6w
Bozych i czlowieczych, czlonki Jezusa (Pisma .. . : Niepokalana, p. 472).
(Nota n. 102) Tak stal si~ pierworodny B6g-Czlowiek i nie inaczej odrodzit si~ dusze w Chrystusie jak przez milosc Boga ku Niepokalanej i w
Niepokalanej. I fadne slowo nie stanie si~ cialem, Zadna doskonalosc, cnota
si~ nie wcieli, nie urzeczywistni w nikim, jak przez milosc Boga ku Niepokalanej. Jak Jej stal si~ Chrystus fr6dlo lask, tak do Niej tez nalezy lask
rozdawnictwo. KaZda laska to owoc zycia Tr6jcy Przenajswi: Ojciec rodzi
odwiecznie Syna, a Duch Swi~ty od Nich pochodzi. Titz drogit splywa wszelka
doskonalosc w kaZdym porzitdku na swiat. Kazda laska wychodzi od Ojca,
kt6ry odwiecznie rodzi Syna, i przez wzgll}d na Syna. Duch Swi~ty, kt6ry
odwiecznie od Ojca i Syna pochodzi tl} laskit w Nipokalanej i przez Nill ksztaltuje dusze na podobienstwo pierworodnego Boga-Czlowieka (Pisma .. . : Czlowiek Pragne Bye Wielkim, p. 470).
(Nota n . 103) Na wz6r tego pierwszego Syna Bozego, Boga-Czlowieka,
nieskonczonego, majl} si~ urabiac odtl}d dzieci Boze, kopiujl}c rysy BogaCzlowieka, nasladujl}c Chrystusa Pana, b~dll dl}Zyc do swi~tofoi dusze; im
kto dokladniej odtworzy w sobie obraz Chrystusa Pana, tym bardziej zbliZy
si~ do B6stwa, ub6stwi, stanie czlowiekiem-bogiem (zaslubiny duszy z Chrystusem dla upodobnienia i dzialania boskiego ).
Kto zas nie zechce miec Marii Niepokalanej za matk~, nie b~dzie tez mial
Chrystusa Pana za brata, ani B6g Ojciec nie zesle mu Syna, ani Syn nie
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zst:wi do jego duszy, ani Duch Przenajswi~tszy nie urobi laskami jego ciala
mistycznego na wz6r Chrystusa, bo to wszystko dzieje si~ w Marii Niepokalanej, laski pelnej i tylko w Maril. Zadne inne bowiem stworzenie nie jest
i nie b~dzie ani niepokalane, ani laski pelne, i stqd odpowiednie, by "Pan z
nim" byl tak sciSle jak z Niepokalanq Dziewicq. I jak pierworodny B6gCzlowiek nie poczal si~ jak za zezwoleniem wyraznym niebianskiej Dziewicy,
tak tez nie inaczej dzieje Si~ Z innymi ludZmi, kt6rzy dokladnie ffiUSZq nasladowaC we wszystkim sw6j Pierwowz6r (Pisma . . . : Niepokalana Malka
Boga, p. 474).
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